

$$
\begin{aligned}
& \text { تأئتـت }
\end{aligned}
$$





O


سورة الرعد - سورة الزمر

Nرَ

الطعَعَالأولِ
ر199を-\$1210

Nasher 41245 Le_: ص.
هِ هـانقْ : هِ


## !




















(1) حديث واهي وتقدم الككْام عليه .
. ( ( ) ( ) ( ) ( )



$$
\begin{aligned}
& \text { (0) انظر تنوير المقباس ب/ آ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { ( البغوبي } \tag{Y}
\end{align*}
$$

الاستواء، التدبير كما أن أصل القيام الالتصاب، ثم يقال قائم بالتدبير، والمعنى : ئم استوى على العرشى بالتد.









 عباس صنوان ما كان من نخلتين، أو ثلابث أو أكثر، أصلهن وأحد، وغير صنوان: يريد المتفرق الُنّي لا يلجمعه أم (9) واجد

أخبرنا: محمد بن إبرامهيم بن محمد بن بحیى، أنا أبو عمر بن مـطر، أنا أبـو خليفة أنـا الوليبـد والحوض



> بنجيوه عند الطبري
(1) (1) نـقط ني أ، ب.









(V)
( الظر محجاز القرآن (I)
 . $\boldsymbol{\varepsilon} / \mathrm{m}$









 الإيمان، وهم أهل العقل الذين لم يجعلوا لله ندأ (0) .






قوله تعالـى في خحلـقن الأشياء التي ذكرهـا ولفعجب فـولهم أنكروا البعث، وقد بين لهم من خلق السماوات والأرض ما يدل على أن البعث أسهل في التُدرة(7) ثم أخبر أن أن هؤلاء الذين أنكروا البعث بعد الموت كافرون نقال : الأولئك الذين كفروا بر بهم وأولئك الأغـلال في أعنافهم الأغلال جمل الغل . وهو طوت يقيد به اليد إلى العنق، يقال منه : غل الرجل، فهو مغلولو الئل، قوله ولويستعجلونك




 (Y) بنحوه انظر تفسير الطبري TM/T (Y)
انظر فتح القدير r/ T0 .





 (1) الظظر معاني القرآن للزجاج rA/r.























(


> مجاهد وانظر النُـدر المنؤور ع / ع .



 على الأجل وذلك أن النساء لا يلدن لأجل واحد وقوله : واوكل شيء عنده بمقدار ج قال ابن عباس : علم كل شيء فقدره تقديرآ مما يكون قبل أن يكون، وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة(٪)



 العظيـــم ومعنـــاه يعود إلى كبــر قلره واستحقـــاقه صفـــات العلـــو، وهو أكبــر من كل كبيـــر، لأن كـــل كبير

 سواء (7) وقوله : غوسارب بالنهار) الظاهر، يقال سربت الإبل تسرب سروبآ، أي : مضت في الأرض ظاه الاهرة حيث شاءت، قال „الزجاج" (V): معنى الآية الجاهر بنطقه، والمضـمر في نفسه، والظاهر في الطرقات، والمستختفي في
 صاحبه، ويكون بدلًا منه وهم المالائكة الحفظة في قول عامة المفسرين (A)، قال شمر: هي الكائنات يأتي بعضها بعد




 أولى لان خمل الككلام عليه يغني عن التزام الإضمار اللني هو خلا


 (V)




 على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله










 أخبرني: محمد بن عبد العزيز المزوزي، أنا محمد بن الحسين الحدادي، أخبرهم أنا: محممد بن يـزيد أن
(1) النظر معانيي القرآن للفراء (Y/Y (Y)
 (r) أخرجه البخاري (Y/Y



(O) انظر معاني القرآن للزجانج













إسحاق بن إبراهيم أنا النصر بن شميل نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن أبي جندب" (1)، قال كنا جلوسـاً عند
 المؤمنين قال: نعمه قال : أما تخاف أن يغتاللك أحد؟ قال : إنه ليس من أحد إلا ومعـه من الله حفظة من أن يتردى في


 ولا ناتض لحكمي (1) ${ }^{\text {(1) }}$
言





 الل


 الني


(Y) (Y) انظر تفسير الطبري
 وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الثشيخ . (1) انظر معاني الفرآن للزجاج 1 (IY/r

.rve/八


 الككلام باب القون إذا سمعت الرعد

بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد (1) وقوله: ولوالملائكة من خيفته هي يعني ويسبح الملائكة من خيفة الله وخشيته، قا






 الدعوة إلى الحق لاختلاف اللفظين.
 عبد الله بن نصير نا يحيىى بن اليمان، عن سفيان عن سلمة بن كهيل (^) عن عباية بن ربعي، عن علي : له دعوة الح


$$
\begin{aligned}
& \text { في التفسبر \&/\& } \\
& \text { (r) البغوبي }
\end{aligned}
$$

 (YАY/1)








 انظر معاني القرآن للزجاج 1 (V)






 النسائي هو أثبت من الـُيباني

قال : لا إله إلا الله. وهذا قول ابن عباس وتتادة(1)، وقال الحسن : الش الحق، فمن دعاهدعا الحق (r) وتوله :هوالذين

 أن دعاءهم الأصنام كدعاء العطشُان الماء إلى بلوغ فمه ها وما هو ببالفهي وما الماء ببالغ فاه بدعوته إياه قال الكلبي :



 المفسرين (V) وقال أهل المعاني : سجود الكاره تذلله وانقياده لما يريده الله منه، من عاقبة ومرض وغنى ونى ونقر وحياة


 وقال أهل المعاني (11) : سجود الظلال تمايلها من جانب إلى جانب، وانقيادها للتسخير بالطول والقصر .













(AV) (Ir) (IV)
 (r) الرازي rr/iq/ . انظر (Y) (Y) ( ( ) ( )
 (1) الطبري (1)
(V) الطبري Y/ (V/



























الرياح. فكذلك يذهب الكفر ويضسحل .
انظر تفسير البغوي ان/r/r (V)



لانها كلها تبتى منتفعاً بها، ومثل الكافر وكفره، كمثل هذا الزبد الذي يذهب جفاء وكمثل خبث الحديد وما يخرجه


 أخبرنا: نصر بن بكر بن أحمد بن الحسين، أنا أبو سعيد عبد الشّ بن محمد الصوفي أنا محمدبن أيوب، أنا
 الحساب؟ قال قلت: لا. قال هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله، لا يغفر له منه شيء(r)،





 وَيْ





























ذاهب، كالثيء النذي يتمتع به نم يفنى .





我




 . $11 / \mathrm{T} / \mathrm{r}$ (r)



(1) (1) (1) سورة الططلاق (V)
(1) الظر البغزي (1) (1)


 وَمَا هَمْ مِنَ أَنَهِهِ مِنَ وَاتِ








 تول أبي هريرة ومغيث بن سمي (0) وشهر بن حوشُب ومجاهد ومثاتل وابن عباس في رواية الكلي وعطاء(1) وروي ذلك عن رسول الث





. 1£V/r انظر معاني القرآن للزجاج (r)
(1) انظر البغوي IV/r (1)
(£) سورة الزمر (10).




. Tr•/r / جعفر بن عنبسة بن عمرو الكرفي وئقه الطرسي انظر لسان الميزان (V)
عنبـة بن أبي عمرو. تابعي مجهول انظر ميزان الاعتدال (Y/Y ب/r).
 الخطبب: أن البرقاني فال سألت الدارتطني عن إسماعيل بن أبي زياد، نقال هو السكوني متروك يضع الحـديث، التهذيب . (YA9/1)
(1 (1) والحقة من الإبل هي التي دخلت في السنة الرابعة النهابة في غربب الحديث (10/1 ) ).


 حلل، وأغصانها حلى، ووحلها المسـك وإلعنبر ،وترابها الورس (") والزعفران وحصباؤها الدنر والياقوت، ومي مجلسا (i) أهل الجنة ومتحدئهمها


 الكسوة||(1)












 قال: يريد لو قضيت ألا يقرأ القرآن على الججبال: إلا سارت ولا على الأرض إلا تخرقت ولا علىئ الموتى إلا أحييا
نبت أضفر يصبغ به النهاية في غريب الحديث IVr/0. .

شواهل صحتيحه .

(0) (\% الطبري (\%)

( البغوي (19/r)









 و申اولقد استهزىء برسل من تبلك فأمليت للذين كفرواه أطلت لهم المدة بتأخير العقوبة، هو أم أخذتهم فكيف كان





(1) (111) (1) سورة الأنعام (17)


 ويروى "ييــرونني" فمن رواه (يسرونني) فانه أراد: يقتسموني من الميسر كما يفسم الجذور ومن رواه: (يألمرونني) فإنه أراد الأهر"وقال عني بقوله: ألم تيأسوا ألم تعلمرا وأنشدوا أيضاً في ذلك :





 حســـى إذا يُس الــرمـاةُ أرســـُوا



(0) وانظر الـيوطي في الدر \&/ \& جرير وابن مردويه عن ابن عباس وذكر مثله أيضاً عن ابن عباس وعاني الـُّيخ وابن مردويه والبيهفي في الدلاثل (7) الطبري 77 (7 7 (7).

 الوسبط فِ تفـير القرأن المجيد/جr














 عاقبة أمرهم المصير إليها، وعاقبة الكافورين المصير إلم النار قوله :
وَا ,






$\qquad$






كقوله: هوهم يكفرون بالرحمن| [إلى آخره] (1) فوله و申كذلك أنزلناهِ أي وكما أنزلنا الكتب على الأنبياء الذين
 أهواءهم بعد ما جاءك من العلم جا بوحدانية الله تعالى وذلك أن المشركين دعوه إلى ملة آبائه، فتوعده الهّ على اتباع

أهواءمم بقوله :
وها لك من الهّ من ولي ولا واقٍ أي ما لك من عذاب الشا مانع يمنعك قوله :





 أخبرنا أبو منصور الواعظ أنا عبد الها بن محمد بن نصير أنا محمد بن أيوب نا أبو الوليد الطيالسي نا اليا حسين بن
















إني أريد الخ .


فيه أحذد غيره، فيمحو ما يشاء ويشبت ما يشُّاء(1)") ومعنى أم الكتاب : أصل الكتاب الذي أثبت فيه الكائنـات فوالحادثات وروى عكرمة عن ابن عباس قال؛ ॥هما كتابان كتاب سسى أم الكتاب، يمحو منه ما يشاء ويثبت وعنده
 ويشبت إلا اللشقاوة والسعادة، والموت والخياة واللرزق والأجل .







 ويثنه ما تصعد به الحفظة مكتوباً على بني آدم فيأمر الله أن يُبت ما فيه ثواب وناب وعقاب، ويمحي عنه ما لا لا ئواب فيه و عقاب(0)

 فوله:


 آكَكِبَبِ







زاد المسير






 للنبي







 بالنبوة والصدق("r) والش أعلم(r)
 فتح القدير $91 / r$. 4 . (Y) أخرجه الطبري (Y) (Y-OIV)





 ( ( ) أخرجه الطُري (Y) البغوي ro/ror re

 (IY) انظر زاد المسير (IV) (Ir) (Y) سقط ني أ، ب.


 عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله بعدد من عبد الأصنام، وبعدذ من من يعبدها(1) .














(1) (1) حدبث واه تتــدم الكلام عليه مرارآ فانتبه حفظنا الله وإيالُ.

هن رفعه(1)، قطعه مما قبله، وابتدأ به، وخبره الذي ومن خخضه جعله بدلًا من الحميد، وتفسير الآية ظاهر، قوله :




 أرسلنا موسى بآياتنا أي : بالبراهين التي دلت على صحة نبوته مثل العصا واليد وغيرهما وأن أخرج قـومك من



أخبـرنا عبـد القاهـر بن طاهـر نا محمـد بن الحسن بن أحمد السـرأج نـا محمــد بن عبـد الله الحضـري نـا عبد الحميد بن صالح نا محمد بن أبان(9) عن أبي إسحاق عن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي وَّ


 عطف على قوله : وإذ أنجاكمج كأنه قال : اذكروا نعمة اللش عليكم إذ أنجاكم، وإذ تأذن ربكمه، وهو إخبار عما قال

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) الظظر زاد المسير (r) } \\
& \text { (r) الظر الطري (r) }
\end{aligned}
$$

(0) قال الواحدي : أيام جمع يوم، واليوم هو مقدار المدة من طلمع المُدس إلى غروبها وكانت الايام في الألـل أيوام فاجتمعت الياء

(1) ستط في ب.





 ov•/\& وزاد تُسبنه للنسائي وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويةّ والبيهقي في الشُعب ومن غير طريت المصنف الإمام مسلم
 (البغري 4 (II)







 لهم الرسل، وما ردوا عليهم نقال:











 : ألم ألم يأكم نبأ الذين من قبلكم



$$
\begin{aligned}
& \text { ( انظر زاد المسير \& }
\end{aligned}
$$














 وتوكلوا .

أخبرنا : عحمد بن محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزقي أنا بسٌر بن أهمد بن بشر نا داود نا بن المسن نا عـا عبد اله بن عبد الوهاب الخوارزمي نا عاصم بن عبد اله نا إسماعيل بن جميع عن نعيم بن حكيم (0) عن أبي مريم الثقفي (1) عن

 الليلة آمناً من سُرها)(ر)




جرير وابن أبي حاتم .




 (1) أبو مريم الثقفي المدائني ويقال: كوفي عن علي وعمار. وعنه نعيم بن حكبم وأخوه عبد الملك بن حكبم. الميزان (V)/ (Vr/). (V) سقط في أ، بـ
(A) عزاه المسيوطي في الجامع الككبير للمستنفري في الدعوات وهو لا يصح (V)

سورة إبراميم/الآبابت: 4 -
قوله : واونال الذين كفر وا لرسلهم لنخر جنكم من أرضناه أي : ولا نساكنكم على مخالفتكم ديننا اوأو لتعودة في ملتنا⿻ ذكرنا معناه في قصة شُعيب في بـورة الأعراف
 قال ابن عباس: جاف مقامه بين يني(1) وقال الكلبي : مقامه بين يدي رب العالمين(ب)، وهذا من باب إضاف





 وويسقي من ماءٍ صديدٍ الصديد : ماء الكجرح المختلط بالدم والقيح، قال المفنسرون: يريد صديذ القينح، والدر

الذي يخرج من فروج الزناة (^)



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر تْفسير ألطبري (Y) } \\
& \text { (Y) انظر تفسير البغوي (Y/ المري (Y) }
\end{aligned}
$$





> مضدر الججار. انظر الرازي (19/ • / ).
( 0 ( البغوي (7) الظظر معاني القرآن للزجاج
(V) البغوي





الحفاظ (r /





$\qquad$ سورة إبراهم// الآبة: 11



 وأساغه الله، قال المفسرون: (ايتحبساه ويشربه بالجرع، لا بمرة واحدذة، لمرارته، ولا يسيغه إلا بعد إبطاء، لكراهته


 التيمي : يعني (V) الخلود في النار(1) .

 عاصف الريح فحذف الريح، لأنها ذكرت في أول الكـلامه ويقالل: عصفت الـريح عصـوناً، إذا اشتـــد هبوبهـا،


= سعد: كان ثقة مأمونا، وتال أبو زرعة الدمشفقي تلت لدحيم من أثبت بحمصى؟ تالل صفوان. وسمى جماعة، وقالل أبو حاتم:








$$
\begin{aligned}
& \text { (r) البغوي (r }
\end{aligned}
$$

( ( ) انظر البغوي
كثير £/0• •.



البغوي ra/r


في الآخرة، قال ابن عباس : لا يجدون ثوابِ ما عملوا (1) هوذلك هو الضهلال البعديا يعني : خلال أعمالهم وذهابها. كذهاب الرماداد في عصوف الريح قوله:





 عَذَابَ أَلِيرٌ















(Y) النظر حجة القراءات (Y (Y)
(r) البغغي r/r •r.
 (0) انظر زاد المسير









 رديئة مرذولة(\&)، لا وجه لها إلا وجه ضعيف، وهو ما أُجازه الفراء من الكسر على ألصل التقاء الساكنين، وأنئد:

وزعم تطرب: أن هذه لغة في بني يربوع، يزيدون على ياء الإضانة باء، نحو: هل لك لك يا تافي؟ وكا وكان الأصل










 . $17 \% / r$



(V)


















.r.vrr ،r.vr. ، وعن ابن زيد r.vra وعن ابن عباس.


 ( ) الينوري



 YAVI/Vr/

 سنة الـير (r (r (r




أبي، أنا أبو عامر، نا عباد بن راشد(1) عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيل الخذري فال : شهـدنا مع




















=

 ( $\mathrm{T} \cdot / \mathrm{Y}$ )
(Y)

 (0) البغوي
 وابن مردويه عن عمر بن الْخطاب .



 المؤمن في الدنيا في أنعم عيششه، لكان بؤمناً عندما يصير إليه من نعيم الآخرة(Y)، قوله : قوله




 مقاتل : ذلك يوم لا بيع فيه ولا شواء ولا مبخالة ولا قرابة، إنما هي ألا أعمال يثاب
 يكون جمع خلة ، مثل برمة وبرام ،وعلبة وعلاب(7)، وما بعد هذا الظاهر إلى قوله :

 وَشَّرَ كَ








$$
\begin{aligned}
& \text { (7) انظر فتح القدير } \\
& \text { (V) فتح القدير (V) } 11 \text { ( } 11 \text { ( }
\end{aligned}
$$


 ${ }^{\text {(8) }}$ ومعنى ظلوم : شاكر غير من أنعم عليه هوكفار ه جحود لنعم اله فوله:




















(V)



 الوسيط في تفـير القرآن المجيد/ع


















 بغاد (

غاية الإحسان. انظر الأنساب (IY/ (IY/)
( ) انظر تفسير البغوي
(Y) النظر الأنساب (IY/I)

 (T) البغوي
 ( البغوي

 . . .
(11;





لأبويه وهما حيان طمعاً في أن يهديا إلى الإسلام، ويسعدا بالدين (1) وقيل : أراد بوالديه آدم وحواء واوللمؤمنينج) قال
 تحسبن الشّ غانلاً عما يعمل الظالمون عؤ

أنخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن حمدان، أنا أبو علي الحسين بن حبش الدينوري، أخبرنا: عبد الله بن وهب


 تشخص فيه أبصار الـخلائق إلى الهواء، لعجائب ما يرون؛ ولشدة الحيرة والدهشة لا يغمضون(1) .




 هواهم قال عطاء عن ابن عباس: يريد: خرجت القلوب من مواضعهـا، فصارت في الحنـاجر(1")، وقـال قتادة:



動

$$
\begin{align*}
& \text { (1) انظر زاد المسير \&/979. } \\
& \text { انظر تفسير البغوي } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (V) البغوي (V (V } \tag{1}
\end{align*}
$$







 الكفر، اعتبارآ بمساكنهم بعد ما تبين و(لكلم كيف نعلنا بهم وضربنا لكم الأمثاله قال ابنّ عباسن: يريد الأمثال
















. البغوي

 ( ( ) انظلر معاني القُرآن للزجاج



أنها تكون مرة كالمهل، ومرة كالدمان قال ابن مسعود(1): تبدل بأرض كالفضة بيضاء نقية لم يسفك فيها دم، ولم يعمل


 القوم توله: و申ا




 الحجج التي تدل على وحدانيته هوليتذكر أولو الألباب) وليتعظ أهل العقول والبصائر .


 (Y) انظر المصادر المسابفة.

 (0) البغوي (0)

. انظر معني ألقرآن للزجاج (V) (V)



أخبرنا: أبو عثمان سعيد بن محمد الزعفراني، نا أبو عمرو محـمد بن إلحيـري .نا إبـراهيم بن شريـك ،












 عن أبيّ بن كعب. انظر الكشثاف
(Y) ذ(Y)
وعن ابن حميـ وابن المنذـر.




(0) معاني القرآن للزجحاج iv//r .


مـحمد بن جعفر بن مطر نا: محمود بن محمد الواسطي، نا أبو التشعثاء نا خالد بن نانع، عن سعيد بـن بن أبي بردة عن



 مبين ربما يود الذين كفر وا لو كانوا مسلمينه(1) (1)








 أجل|(1) فوله :





 تخريجه على الإحياء \&/RVA





 .

 (1) (1) سورة الأعراف צץ.

















 وردت عليهم الاية بالمعجزة قالوا سحر، فنال : وولو فتحنا علهـم بابآ من السماء فظلوا فيه بيرجونهِ يقال : ظل
(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير
 (Y)
(r) تنور المقياس ז/ •7.
(£) تنوير المقباس

(V).

$$
\text { في تفسيره r/ } \mathfrak{Z} \text { بلا نـبة . }
$$

(A)


$\qquad$ سورة الحجر/ الآبات: 17 ـ0

إذا نعله بالنهار والعروج الصعود(")، يقال عرج يعرج عروجاً، يقول: لو كشف لهؤلاء عن أبصارهم، حتى يعاينوا باباً

 الأبصار منعت من النظر كما يمنع الماء من الجري، والتشديد لذكر الأبصار وهبل نحن قوم مسحورون ونا سحـرنا محمد، فنحن نرى ما لا حقيقة له . , Tr \%烈











( ( ) ذكره القرطي في تفسيره •

(r) انظر لسان العرب

1ro/roبا نسبة.


. مورة الملك آية (V)
 الجـوزي في تفسيره ع /
(9) سقط في ب.

- 17 - 17 -








 شاء يمطر قوم ويحرم آخخون وربما كان في البحر، قوله: ذوأر ألا












 (r) زاد المسير /(1)
(r) زاد المسير / /r للسمر تندي بلا نسبة ني تنسير الالاية.
 (0) انظر زاد المسير



 (A) انظر البيان لابن الأنباري (AV/r (A)





 الحاكم أبو عبد اللّ ني صحيحه (r)



 هإنه حكيم علبم| وقوله :

 سَحْحِدِينَ
(1) سورة مريم آية • \& .




 و/r


 الجرزاء ولم يذكر ابن عباس وهر أصح الا ( () الإمام شُميخ الإسلام أبو إسحاتِ إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ابن محدث البصرة حماد بن زيد الأزدي مولاهم البهري ثم البغدادي المـالكي الحانظ صاحب التصانيف وشيخ مالكية العران وعالمهمه، ولد سنة تسع وسبعين ومائة. قال الخطيب: كان








眊二人锥
 عَاِيْنَ

 وصلصل إذا صوت（1）قال ابن عباس في رواية الوالبي ：الصلصـال：الطين اليـابس（7）وفال في روايـة إسرائيـلم الصلصال الذي إذا ترع صوت（r）



















قال : وهذه السموم جزء من سبعبن جزهآَ من السـموم التي خلقى منها الجان وتلا هذه الآية (1) ومعنى السموم في اللغة :

 اللروح في بدن آدم على صفة إجراء الريح، كان قد نفخ الروح فيه، وأضاف روح آدم إليه إكراماً وتشريغاّ وهي إضافة




 الكلبي : إذا نفخت النفخة الأولى مات الخلائت كلهم، ومات إبليس معهم، ولإنما سمي الوفت المعلوم، لأنه يموت

 تقول: بطاعته ليدخلن الجنة وبمعصيته ليدخلن النار]، ومعنى لأزينن لهم في الأرض يعني لأولاد آدم، ومفعول التزيين

 واليُّ أي أنه يؤدي إلى جزائي وكرامتي فهو طريت علي، وهذا معنى قول مجاهد : الحنَ يرجع إلى الله، وعليه طريقه،
 عليهم سلطان أي قوة وحجة في إغوائهم ودعائهم إلى الشرلك والضهلال (11) ثمّ أوعد من اتبعه فقـال : الواوإن جهنم







 نسبة والنُوكاني في فتح القدير



> وابن أبي حاتم .
(1)(1)انظر تنوير المقباس


فوق طبق (1) وقال علي بن أبي طالب: إن اله وضع النيران بعضها فوق بعض فأبوابها: كإطباق اليُّد على اليد








 زوال فيه .
属 |l


合

لأعدائي.









 ( $1 \wedge 9 / \mathrm{Y})$

المؤمن ما عند الله من العقوبة ماطمع بجنته أبدآ، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أبداً (1) أخبرنا : أبو عمرو بن أبي عمرو المزكي أنا محمد بن مكي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل نا قتيبة نا
 يقول: الو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة، لم يئس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عني عند اللـي الله من



 фوال أبشرتموني على أن مسني الكبر من الولد على كبره، وقرأ نافع تبشرون بكسر النون، أراد تبشنروني فحذف الني النون الثانية وأبقى الكسرة التي تدل على


 يكن قانطاّ، ولكنه استبعد ذلك، نظنت الملائكة به قنوطلا فنفى ذلك عن نفسه، وأخبر أن التقانط من رحمة الله خال هوال فما خطبكم هِ قال الكلبي :فما بالكم؟ وما الذي جئتم به(11
 امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين چ قضينا أنها تبقى مع من يبقى ويتخلف حتى تهلك كما يهلكون وقرأ عاصم قدرنا



(Y) يعقوب بن عبد الرهن بن بحمد بن عبد المُ بن عبد القاري المدني حليف بن زهرة سكن الإسكندرية قال الدوري عن ابن معين :



 موته يقالْ بأربع سنين وكان شُعبة يقول : ثنا سعيد المقبري بعدما كبر وقال الواقدي اختلط فبل مونه بأربع سنين. انظر التهذيب

OVA/\&r IV
(V) سقط في




 واوالذي تدر فهدى













谓



(Y) سورة الباقتع آية





(V) الا سورة الإسراء \&
(1) البنوي ( )



يقال: فضحه يفضحه، إذا أبان من أمره ما يلزمه به العار والمعنى : لا يفضحون بقصدكم إياهم بـالسوء فيعلمـوا

 لوط هوهؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين ها أي إن كنتم فاعلين لهذا الشأن، فعليكم بالتزوج بيناتي، ومضى الكلام في هذا
 يكثرون القسم بلعمري، فلزموا الأخف (1) قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد وعيشكك يا محمد (٪) أُخبرنا: أحمد بن محمد بن إبراهيم المقري أنا عبد اللش بن حامد، نا عبد الـرحمن بـن محمد الـزهري، نــا

حدثني : أبو عتاب سهل بن حماد نا سعيد بن زيد حدئني عمرو بن ماللك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال :

 ضلالنهم يتمادون (₹) وقال عامة المفسرين (0): يعني قوم لوط فأخذتهم الصيحة يعني صيحة العذاب قال المفسرون(ا)" :
 وأمسوا، والمعنى: أن العذاب أتامم في شروق الشتمس يقال: أن أول العذاب كان مع طلوع الصبح، ثم ثم امتد إلى


 للمتفكرين (9) وقال قتادة : للمعتبرين (")










 المعاني Y\&/

 الوسيط فِ تفسير القرآن المجبد/ جr/م؟



 للمصدقين يعني أن المؤمنين اعتبروا وصدينوا
鲑








=



مائة انظر السير (



$$
.(\varepsilon r-\varepsilon \upharpoonleft / 1)
$$







01 $\qquad$ سورة الحجر/ الآبات: 99 _ 90

ذلك في سورة الأعراف وقوله \$\$امنين
 ما دفع عنهم العذاب
 Wid
 ك年

تِنَ
\$وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحت والعقاب للدكذب

 اثنين، وأكثر أهل التفسير (r) على أن المُراد بالــبعع المثاني فاتحة الكتابب ، وهو قول عمر وعلي وابن مسغود والحسن، وهجاهد، وقتادة، والربيع، والكلبي وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي أأخبرناه : أبو إبراهيم بن أبي القاسم الصوفي أنا محمد بن علي بن إسماعيل اللقفال الشماشي نـا الحسين بن






$$
\text { والقرطي • } 1 / \text { حץ. }
$$









سميت الفاتحة السبع المثاني لأنها سبع آيات وهي تثنى في كل صلاة بإعادتها في كل ركعة، وقال الزجاج : ويجوز















 القيامة فيقال لهم : لم عصيتم الرسل، وتركتم الإيمان؟ فيظهر خزيهم ونضيحتهم عند تعذر الجواب؛، وفال أبو العالي

 (Y) انظر هذا المعنى في تفسير القرطبي • • (Y (Y)


. 0 (V)












يسأل العباد كلهم يوم الققيامة عن خلتين عما كانوا يعبدون، وماذا أجابوا المرسلين (1) وأما قوله : هوفيومئذ لا يسال عن ذنبي الآية أي لا يسالون سؤال استفهام ليعلم ذلك من جهتهم قوله : وفاصدع بما تؤمره قال الزجانج : يقول أظهر ما تؤمر به أخذذ من الصديع، وهو الصبح (1) .

وقال المفسرون (T) الجهر بالأمر أي بأمرك، يعني إظهار الدعوة، وما زال النبي
 الذين كانوا يستهزئون بـك وبالقرآن، وكانوا جا جا



 بحكها حتى مات وعمي أبو زمعة وأخذت الأكلة (9) في رأس الأسود وأخذ الحارث الماء في بطنه فمات خبياً يعني





 (r) انظر معاني القرآن للزجانج



 عن أبن عباس .
الـحارث بن: عدي بن سعد بن سهم انظر جمهرة أنــاب العرب (170).
(V)
 الا 10 / /








سورة الحجِو/ الآيات : ه -
 أبدآ لأنه بلو قيل : اعبد ربك بغير توقيت لجاز إذا عبد الإنسان مزة أن يكون مطيعاً، فإذا قال : حتتي يأتيلك اليقين:

أمر بالإقامة علىى العبادة أبدآ ما دام حياَ.
أخبرنا: أبو بكر بن الحارث أنا عبد الله بن محمل بن جحعر بن خحيان نا أمية بن منحمد الصّوافن نا محمد

 (1) (1)














أخبرنا: أبو عثمان سعيد بن محمد الحيري أنا أبو عمرو محمد بن جعفر الحيري نا إبراهيم بن شريك الكوفي نا أحمد بن يونس نا سلام بن سليم نا هارون بن كثير عن زي الله الوصية(1)
 حِ






(1) تقدم غير مرة .
(Y) في تقدير تول تعالى (أتى أمر الش) وجهان :


الغوت فلا نجزع .

والوجه الثاني : وهو أن يقال أن أمر الش بذلك وحكمه تد أتى وحصل وونع، فأما المحكوم به فإنما لم يقع لانه تعالى حكم بوقوع

 فلا تـتععجلوه ولا تطلبوا حصوله تبل حضور ذلك الوا الوقت.



( ) (1) سورة القتمر آية (1)
 § § §

مسورة إلنحل/ اللَّيات: ب
 بتوحيلي، وأعلموهم ذللك مع تخويفهم: لو ذـم .يقروا ثم ذكر ما يدل على توحيله فقال :

保
 .


هخلق السماواتوالأرض بالحق







 عباس: يريد من مكة إلى اليمن والى الـُّام وإلى مصر(1) هذا قوله والمراد كل بلد لو تكلفتم بلوغه غلى غلى غير الإبل هُ عليكم، وخصس ابن عباس اليمن والشام، لأن متاجر أهل مكة كانت إلى هذه الوجوه والششت المشقة معناه : إلا بجـ|


 نركبه ونتجمل به ولحوم الخيل حلال بالنسنة :


( ( $)$





انظر معاني القرآن للزجاج 19r/r التفسير المبير للرازي 19r/19 (Y)
$\qquad$ سورة النهل/ الآيات: 9 ـ با

أخبرنا: أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الواعظ أنا محمد بن عبد الله بن زكريا الحـافظ أنا مكي بن عبـدان نـا عبد اله بن هاثـم نا يحيى بن مسعيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر (1) عن أسماء بنت أبي بكر قالت : هأكلنا


الخبرنا: عمرو بن محمد بن أحمد العدل أنا أبو الهيثم المروزي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل نا

 نـور مثل السماوات السبع والأرضين السبع والبحار السبع يدخل جبريل في كل بحر فيغتسل فيزداد نورآ إلى نوره وجمالًا



لأهلها، وما أعد في النار لأهلها
偅



قوله : واوعلى الله تصد السبيلج القصد استقامة الطريت، يقالن: طريق تصــد وقاصـد إذا قصد بـك إلى ما تـريد، وتصــد السبيل : الإســلام والمعنى : ألن فصد السبيـل الذي هـو الإســلام على الله أن يؤدي إلى رخـا الله









 كتاب الضصحايا باب أكل لحوم الخيل .











 القراء على نصب الشُمس والقمر والنجوم وهو الوجه لاستقــامتها مع ما قبلها في المعنى وإذا استقامت في معني واحـلـ -استقامت في إعراب واحد وقوله : ومسشخراته حال مؤكدة لأن تسخيرها قد عرف بقوله: وسخخز وقرأها ابن عا













$$
\begin{aligned}
& \text { حاتم } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { : \&VV/0 النظر (r) }
\end{aligned}
$$

09 $\qquad$ سورة النحل/ الآيات: IV ـ Yr
 تضلون (وعلاماتٍ يعني الجبال، وهي علامات للطرق بالنهار كالنجوم بالليل ولاوبالنجم هم يهتدونه أراد جميع النجوم، لأن بها يهتدون وإلى الطرق والقبلة والبر والبحر ثم دل بهذة الأشياء التي خلقها على نفسه فقال :

 يُمْلَوْنِ
 يعني المسُركين يقول: أفلا تتعظون كما اتعظ المؤمنون؟ قوله هو إن تعدوا نعمة الهل لا تحصوها لغفور \$ لما كان منكم من تقصير شنكر نعمه وارحيم؟ بكم حيث لم يقطعها عنكم بتقصيركم، وما بعد هذا ظاهر
 يبعثون الأصنام متى تبعث قال ابن عباس : وذلك أن الله يبعت الأصنام لها أرواح ومعها شيـاطينها فيتبـرأون من

عابديهم (1) ثم يؤمر بالشياطين (1) والذين كانوا يعبدونها إلى النار ثم ذكر وحدانيته فقال : إِلَهُ


 \$أن الهه يعلم ما يسر ون وما يعلنون أي أنه يجازيهم بذلل؛، لأنه يعلمه وإنه لا يحب المستكبر ين لا يثيبهم، ولا يرضى عنهم.

人)






 عنهم شىء من ذنوبهم بما يصيبهم في اللدنيا من نكبة وبلية كما يكفر عن المؤمنين ومن أوزإر الذين يضلونهم لأنها







 يذلهم ويهينهم بالعذابِ





(1) ني ج- (المتكبرين).

(r) سقط ني ا 1 ا







(l) ( 1 )



الكافرين ه لا علينا مُ وصفهم فقال : \$الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم

 هوفادخلوا أبواب جهنم خاللدين فيها فلبئس مئوى المتكبرين ه مقام المتكبرين عن توحيد اله وعبادته.


 تَــَكَوْنِ
غو وثيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم ه قال المفسرون(1): كان هذأ في أيام الموسم يأتي الرجل مكة فيسأل المـُشركين عن محمد وأمره، فيقولون : إنه ساحر وكاهن وكذاب فيأتي المؤمنين ويسالهم عن محمدل وأمره وما أنز ل الله اله

 يدخلونهاه هذا كما يقول: نعم الدار دار تنزلها قوله : وهالذين تتوفاهم الملائكـة طيبينه قال الكلبي : طيبين من




وها هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ه نظير هذه الآية في سورة البقرة (0) وآخر سورة الأنعام (1) ، وقد تقدم




 (Y) انظر البغوي (Y/r (Y

 (0) هي توله تعالى \$هل ينظر ون إلا أن يأتهم اله في ظلا


















 الياء) (v) والمعنى فإن الله لا يرشد من أخله قوله:
 يَعَلَمُونِ









> (1) انظر القرطبي • •/ • بلا نسبـة.







 و申اولأجسر الأخرة أكبر لو كانوا يعلمونه قال عطاء عن ابن عباس : يريد أن أمر الجنة أكبر وأعظـم من أن يعلمه أحمد
 وجهد أصابهم وهم في ذلك وائقون بربهم متوكلون عليه، وهو قوله : وأوعلى ربهم يتوكلون













 .178/r



للناس ما نزل إليهمهِ في هذا الكتاب منّ الحلال والحرام والوعد والوعيد وللعهم يتفكرونهِ في ذلك فيعتبرون



算






 المفسرين (r) على تنتص إما بقتل أو بموت يعني تنتص من أطرافهم ونواحيهم يأخذ منهم الأول فالأول،






(Y) سقط في ب.
( ( $)$




 170/r
( ( ا انظر معاني القرآن للزجاج



 قال الكلبي : إذا طلحت إلشمس وأنت متوجه إلى القبلة كان الظل قدامك فإذا ارتفعت كان على يمينك فإذا كان بعد ذلك كان خلفك، وإذا كان قبل أن تغرب الشمس كان يسارك فهذا تُغيؤه عن اليمين والشمائل أي تميله عن جانب إلى




 وتذلل وهو سجود ما لايعقل، وسجود الجمادات، وهذه الأشياء بما فيها من الدلالة على الحاجة إلى مدبر وصانع

 المالئكة خاصة لقوله: : ويخافون ربهم من فوتهمَ وفي هذه الآية قولان : أحدهما أن الآية من باب حذ
 تعالى لما كان موصونا بأنه علي متعال علو الرتبة في القدرة، حسن أن يقال : من فوقهم ليدل على أنه في أعلى مراتب






(0) سورة الرعد 10 (0)

 عباس وعزاه للخططبب في تاريخه.




(IY) (IY) سورة التحريم آية 7 . الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ جr/مه

سورة النخل／الآبات：10، 0 － 0
中
 S




 فكل ذلك من الله عز وجل ．





 بما عاتيناهمج ليجحم تعلمونه عاقبة أمركمه، وما ينزل بكـم من العذاب قوله ：为盾




（「）إسناده ضعيف جداً آ
 （0）سِّط في ب．

 （ انظر معاني الْقرآن المزجاج

ما ذكرنا، وهذا قول مجاهد وقتادة(1) وقال أمل المعاني : هذا من صفة الأوثان والمعنى : ويجعلون للشنركاء والأصنام















 جعلوا لله البنات اللاتي محلهن منهم هذا المحل، ونسيوه إلى اللى اتخـالذ الولد وجعلوا الأنفسهم البنين(Ir) وهذا كقوله هألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزي|(18) توله:






(1) (
 المنذر وابن أبي حاتم.
(11) سورة الالاحزاب آبة rv. .








葛


 يقولُ لَأْتْحَط المطُر، فلم يبق في الأرض: دابة إلا هلكت (r) وروي عن ابن مسعود أنه ترأ هذه الآية، فقال : كاد أن يهلك الجعـل (£) في جحره بذنب إبن آدم (م) والمم
 يؤخرهم إلى أجل مسـى




 (1) العيلة : الفقر.




(I) انظر معاني القرآن للزجاج r-v/r، تفسيز الرازي •0/r . .


$$
1 \mathrm{rr} / 0
$$


التنزيل V६/r، عن ابن عباسن ومقاتل فتَح القدير "IVY - IVI/r .


من القوم أحدآ أي ما تركت(") وقال الفراء:تتول العرب(1): أفرطت من القوم ناساً أي خلقتهمونسيتهم وقال قتادة:







 يؤمنون [وما بعده ظاهر] (4) إلى قوله :









> (1) انظر تفسير الرازي • • / • 0، تهذيب اللغة

(Y) انظر البغوي
وابن جرير وابن الـنـنر.

 ( ) أظر معاني القرآن للزجاج
 . $\cdot$ ・ハ・

 البغوي

 وأنشد:
وَطَابَ أَلْبَانُ اللُقُقَحَحِ وَبرَدْ (o)

فرجع إلى اللبن، لأن اللبن والألبان بمعنى واحد وقال الكسائي أراد مما في بطون ما ذكا ذكرنا (7) فالل الفراء








 وأتخذذون منه سكرآه وكل ما يسكر، ؤالرزق الحسن ما أحل منهما كالزبيب والخل والتمر.



( ( ) انظر بعاني الفرآن للفراء




(1) (9 (1) سورة النمل آية ror
(1)



1VE/r بلا نسبة.
. IV (Ir)


(17) سورة الإنسان آية • F

موسى بن مسعود أنا سفيان الثوري عن الأسود بن فيس (1) عن عمرو بن سفيان عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية،

 مجاهد : أما السكرفهي الخمر قبل أن تحرم، وأما الرزق الحسن فالتمر، والعنب، والزبيب، ومُبه(\&)، حدثنا: الإمام أبو إمحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايسيني إملاء في مسجد عقيل سنة ست عشُرة وأربعمائة أنا
 عبد اللّ بن عون عن محمد بن ميرين، عن وأبي هريرة قال : قال رسول الل


 يَعْكُفُون ويعكفون، ومعناه: يبنون ويسقفون، بعني ما يبني الناس لها من خلاياها التي تعمل فيهـا النحل، ولـا ولـولا


 أن يكون من نعت السبل، وهو قول مجاهد قال: لا يتوعر عليها مكان سلكته وهي تـرعى الأماكن البعيـدة ذوات



(r) رواه الحاكم في المستدرك







 الخطيب في التاريخ






.
الغياض(1) واختاره الزجاج (") لأه تال: قد ذللها اله لك وسهل عليك مسالكها وقوله: ؤيخرج من بطونها شرات

 فال السدي : فيه شفاء للأوجاع التي شفاؤهُا فيه (0) وقال قتادة: فيه شفاء للناس من الأدواء (1)




 أخبرنا: إسماعيل بن إبراهميم الواعظ أنا محمد بن أحمد بن حماد الدمقاق.

أخبرني : محمد بن إسحاق السراج نا الحسن بن حماد الوراق(^) نا أبر أسامة عن هـثّام بن 'ُروة عن أبيه.





ألوانه فيه شفاء للناس).
أخبرنا: محمد بن عبد الرحمن المِطوعي أنا محمد بن بشر بن العباس أنا محمد بن إديس بيس البُنامي نا سويد

(T) انظر زاد المسير \& § § .
 (YYIV-91)








$$
\begin{aligned}
& \text { (r) النظر معاني القرآن للزجاج }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) انظر معاني القرآن للزجاج } \\
& \text { (0) انظر زاد المسير / (IV/ }
\end{aligned}
$$






 وأعدائه . وأقدير على ما ما يريد.

 وَحَفَذَة ورَرْزَ










وعزاه لابن جرير .





(9) (9 التط في أ، ب.

 الدليل، بل هذا الحكم عام في جمع الذكور والانات والمعنى: أنه تعالى خلق النساه ليتزوج بهن الذكرو.










 و申أنتم لا تعلمونه قدر عظمتي، حيث أُشركتم بي، وعجزتمونِي أن أبعث خلقي توله:







عباس نفـبر الرازي • • /Tا بلا نسبة.







 .انظر زاد المسير 1 (Ir)
vo $\qquad$ A．．vy ：سورة النحل／الآيات









 صراط مستقيم）［دين مستقيم］（1）وهذا مثل للمؤمن والكافر ．


 عثمان بن عفان رضي اللّ عنه（r）قوله ：

 وَآَأَفْدِدَّ牦


领突




（1）（1）سقط في ب．
 بنحوه．



















 (1) (1) سورة الملك آية 19 ( 19



(1) النجعة: المذّهب ني طلب الكـلِّ في موضبَ.





. EVV/§ انظر روح المعاني (11)




لأن ما وقى من الحر وقى من البرد فاكتىى بذكر أحدهما عن الأخـر للعلم به وقـوله واوسسرابيل تقيكم بـأسكمب|









 الدلالة، وهذا تسلية للنبي نقال: يعرفون أن أمر محمد


 التصديت والتكذيب ؤئم لا يؤذن للذين كفر وا申 في الككلام والاعتذار ووولا هم يستعنونه ولا يطلب منهم أن يرجعوا
$\qquad$
(1) (1) سفط ني ب.



( ) ( ) انظر معاني القرآن للزجهاج














 العذاب|

 كالنخيل الطوال(r)

 يستغيثون بالنار فرارآ من تلك الأناعي والعقارب وهربآ(V) منهما قوله:


واويوم نبعث في كل أمة شهيدآ عليهم من أنفسهم| يريد الأنبياء وكل نبي شاهد على أمته والأنبياء شُهداء علـ


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سقط في ب. } \\
& \text {. (Y) سورة مريم آية } 1 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

(Y) أخرجه الحاكم في المستدرك








(rq1 - rq•/\&)
(V) انظر تفسير الرازي •VQ/r بلا نسبة (Y الا
v9 $\qquad$ سـورة النحل/ الآبات: •9 ـ به

عباس يريد على قومك(1) وتم الكلام ثُم قال : ولونزلنا عليك الكتاب تبيانآ لكل شيءِج قال مجاهل : يعني ما أمر به وما نهى عنه( (r) ونال أهل المعاني : يعني لكل شيءٍ من أمور الدين إما بالنص عليه أو الإحالة على ما يوجب العلم من بـان النبي

重 تَنَّتَ
 وَ
(إن اله يأمر بالعدل والإحسان يعني بالعدل في الأفعال والإحسان في الأقوال فلا يفعل إلا ما هو عدل، ولا





يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وتدم فيه(1)





(Y) الابجماع لغة: العزم المصمم والاتفاق، وفي اصطلاح الأصوليين: اتفاتق مجتهدي أمة الإجابة في عصر من العصـور على أمر من
























 عنها، وأوعد عليها فقال:


وأولا تتخذوا أيمانكم دخلًا بينكم فتزل تــدم بعد ثبـوتها فـال ابن عباس تـزل عن الإيمان بعـد المعرف

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) النظر تفــر الرازي }
\end{aligned}
$$




$$
\text { (1) انظر معاني القرآن لنرجاج r/V/r فتح القذير r/r } 197 \text {. }
$$



$$
\begin{align*}
& \text { ( } \tag{9}
\end{align*}
$$

بالل(1) قال المفسرون(r) وهذا في نهي الذين بايعـوا رسول الله

 هولكم عذاب عظيمه قال ابن عباس يريد في الآخرة(r) تم زاد نوكيدآ فقال :



 من الثواب على الوناء هخخر لكم إن كتتم تعلمونه ذلك قوله ولما عندكم ينفذه أي يفنى وينقطع يعني الدنيا هوما عند الشه من الثواب والكرامة هوباقي دائم لا ينقطع ولولنجزين الذين صبر وأه على عهودهم، وعلى طاعة ربهم
 ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة كالل ابن عباس في رواية سعيد بن جبير هي القناعة(£) قال : وكان رسول اللّ




(الرزق الحلال، وأكل الحلال(





الذهي وذكره الـيوطي في الدر المنثور






 وتال عبد اله بن أحمد بن حنبل: سالثت أبي عنه فقال : وتت ما رايناه لم يكن به بأس. ونال البخاري : سكتوا عنه. انظر الميزان



الوسيط في تفسير القرآن الجيد/جr/مT

أنجرنا: الفضيل بن أحمد الصوني'أنا زاهر بن أحمد أنا زيد بن الهيثم التاضي با أحمدذ بن عئمان الأودي(1)
عون بن سلام (Y)
 وروي عن أي نجيح عن مجاهد: (احیاة طيبة) قال: الجنة (1) وهو قول الحسسن قال: لا يطيب لأحد الحياة إلا الجنة)
أخبرنا: أبو بكر محمد بن عمر الخخنّاب أنا أبو عمرو محمد بن أحمدر الحيري نا أبؤ بكر أخمد بن محمد
 طيبة) قال: رزق يوم بيوم(•) قوله :
 يَوَّهُِّوْونَ تَ看 هوفاذذا قرأت القرآن فاستعذ بالشَّهُ قال الزجاج(") وجميع أصحاب الدعاني : معناه إذا أردت أن تقرأ القرآ












 :OYT/0 ( 1 ( 1 ( 1 (



(1) (1) (IV) (IV) أخرجه أحمد في المسند YY/

 بعد القراءة ذهبوا إلى ظاهر الآية والأولى، والمسستحب أن يقول: أعوذ باله من الشُيطان الرجيم لنص القرآن، وللخير المتصل المسلسل، وهو: أني قرأت على الأستاذ أبي إسحاق النعالبي ، رحمه الله فقلت: أعوذ بالسميع العليم فقال : تل أعوذ باله من الشُيطان الرجيم فاني ترأت على أبي الفضل محمدل بن جعفر الخزاعي نفلت: أعوذ بالسميع العليم [هكذا] (1) فقال لي : تل أعوذ باله من الشيطان الرجيم، فإني قرأت على أبي الحسين عبد الرحمن بن محمد بالبصرة فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي تل أعوذ باله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على أبي محمد عبد الله بن عجلان الزنجاني (V) فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي تل أععوذ باله من الشيطان الـرجيم فإني قـرأت على البي عثي الـيمان إسماعيل بن إبراهيم الأهوازي فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي : قل أعوذ بالش من الشُيطان الرجيم، فاني على [محمد بن عبد الله بن بسطام فقلت: أعوذ بالسميع العليم فقال لي : قل أعوذ باله من الشيطان الرجيم قرأت] (^) على روح بن عبد المؤمن (9)، فقلت: أعوذ بالسميع العليم فقال لي : قل أعوذ باله من الشيطان الرجيم فاني قرأت على يعقوب الحضرمي، نقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي : قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقد قرأت على سلّام بن أبي المنذر فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي : قل أعوذ بالهّ من الشيطان الرجيم فلقد ترأت على عاصم نقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي : قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقد قرأت على زر بن حبيش فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي: قل أعوذ باله من الشيطان الرجيم فلقد قرأت على عبد الله بن مسعود، فقلت أعوذ
 من هزه ونفخه ونفـه ) وروى أبو سعيد الملدري أن النبي






انظر القرطبي / /r7.





بعد القراءة بظاهرها الظر المحلى (
(1) سفط في ال، ب.
(V) عبد الله بن عجلان الزنجاني ثقة معجم الثفات (V99) .
(1) (1)














 عَرَبِـُ






 192/r (0) ني ب (وأرليكه) . (1) (1) سررة المائدة الآية 07 :
 . 19!/ /



$$
\text { تفسير الرازي • • } 9 \text { بلا نسبة. }
$$

(l*)




والآخر جير وكانا صيقلين＂（ يقرآن كتابآ فها بلسانها وكان رسول الل
 مال عن القصد وقراءة العامة بضم الياء وقرىء بفتح اللياء من لحد（！）والأولى ضم اللياء لأنه لغة القرآن يدل عليه توله ：

 أعجمي لا يفصح ولا يتكلم بالعربية نكيف يتعلم منه ما هو في أعلى طبقات البيان، وهو توله وههذا الي يعني القرآن



 كاذب فيكون قولك ：وأنت زيادة في الوصف بالكذب وفي الآية أبلغ زجر عن الكذب حبث الخبر الخبر اللّ أنه إنما يفتري الكذب من لا يؤمن ．
 عمر بن حفص الزاهد أنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق（r）نا سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري نا أبو زياد يزيد بن عبد الله نا يعلى بن الأشدل عن عبد الله بن جراد قال ：تلت يا رسول الل المؤمن يزني؟ قال قد يكون ذلك قلت يا رسول الله المؤمن يسرق؟ قال ：قد يكون ذلك قال قلت يا رسول الله المؤمن يكذب؟ قال لا قال الله تعالى \＄إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات ال山⿸厂（r）＂





$$
\text { (0) سورة الحعج آية } 0 \text {. }
$$

（T）انظر معاني الفرآن للزجاج




（II）عـر بن أحمد بن محمد الجوزي انظر تبمير المنتب（II／I）（II）



 $=$

 قال: إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان فوله :
مَ


相























$\qquad$ سورة النحل/ الآيتان: •11، 111

بالكفر (1) يدل على هذا قوله : هذلك بأنـهـم استحـبوا الحياة الدنيا على الآخرة) أي ذلك الشرح، وذلك الكفر بانههم أحبوا الدنيا، واختاروها على الأخرة وبأن اله لا يريد هدايتهم ثم وصفهم بانهم مطبوع على قلوبهم وسمهـم







 بعد تلك الفتنة وتلك الفعلة التي نعلوها من التلفظ بكلمة الكفر وللغفور رحيمه وقرأ أبن عامر (فَنتوا) بفتح الفاء(0)

 مخاصم ومحتج عن نفسه لا يتفرغ إلى غيره.
 سليهان نا عبد بن هيد نا عياد بن كليب الليثي عن صالح المري عن جعفر بن زيد قال: قال عمر بن الخطاب لكعب
 سبعين نبياً لأتت عليك تارات، وأنت لا يهمك إلا نفسك وإن لجهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وقع
 وإن نصديق ذلك في كتاب الله تعالى الذي أنزله عليكم، أما سمعت يا أمير المؤمنين إلى قوله : غليوم تأتي كل نفس
 أجورهم شيئًا قوله:

 القدير 19v/r بلا نسبة
 وابن المنذر .
 .19v/r



سورة النتحل/ الآيتان:






 بانعم الشّ حيث كذبوا النبي

 في المعرفة يقال: ذقت مأ عند فلان إذا جربته وعرفته، ويقال: اركب هذا الفرس تذهـ أي تُرفـ منا عنده من الجر ومنه قول الشماخ (8) يصفـ توساً:

والمراد بالخوف خوفهم من النبي


 نأخلمم العذابه يعني الجوع في تول ابن عباس(1) وقال مجاهد يعني القتل بدر(9) ثم

=
 (1) (1) سورة القصص آية
(Y) انظر معالم التنزيل (Y/ (Y (Y)



ألاعلام (IVo/r).
(0) انظر ديوان النُماخ (19 (19) (Y)





19 $\qquad$ سورة النحل/ الآيات: \& 11 ـ £



 البقرة. قوله وهولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب؛ أي لأجل وصفكم الكذب، والمعنى أنكم تحلون وتحرمون لأجل الكذب لا لغيره فليس لتحليلكم وتحريمكم معني إلا الكذب فقط والمعنى : لا تفعلوا ذلك والإشمارة بقوله :



 يتمتعون به ولولهم عذاب أليم ج في الأخرة قوله : , 20)叚



هوعلى الذين هادوا حرمنا ما تصصنا عليك من فبل هِ تقدم ذكره في سورة الأنعام في توله: هووعلى الذين






. IV (T) سورة الننساء آية (V)

. Y\&の/IE (V)
 ابن الأعرايم، يقـال للرجل العالم .أمة، والأمة الرجل الجا














 (Y) تهذيب اللغة

(£) ( معلى بن أسد العمي أبو الهيثم البصري الحانظ.



(0) منصور بن عبد الرحمن الغـداني ألنصري الأشل صدوق يهم. انظر التقريب / / YYY ـ YYT.

 يروي عن أبيه وعن عائشة، وتال ابن أبي :حاتم سبالت أبي عن فروة بن نوفل له صحبة، نقال ليسبت له صـنُة ولأبيه صحبة.

(9) انظر تفــير الطبري £1/1/191 .
(V) سفط في أ، جـ.
 191/1 انظر تنسـبر الطبري ( 1 ( 1 (
 (ir) انظر معالم التنزيل (i)
( ( H ( H (



حنيفاًِ هذا يدل على أن دين محمد


 خالفوا أهل الحق في استحلال المبت ثم ذكر باقي الأية أنه يحكم بينهم يوم القيامة. قوله:


 يَيُوَ




أخبرنا: إسماعيل بن إبراهيم الواعظ. أنا أبو العباس أحمد بن عبسى الحافظ نا عبد اليد الله بن محمد بن عبد العزيز







 معأ في المصنف وابن المنذر رابن مردويه والبيهتي في الـبـبـ عنه.

(r) آ( انظر معالم التنزيل

علبه صـالح هو ابن بشُير المري ضعيف عند الأئمة وفد تفدم الكلام عليه. .

النقير ז/ roo .


 وفيما افترض عليهم قال الزجاج : ومعنى إن الله معهم أي أنه ناصرهم (\&)
 (Y) النـُر في القراءات العشُر (Y) (Y) (Y) تهذيب اللغة . YY\&/r (\&)


مكيّة وآياتها إحلى عشرة ومائة
أخبرنا: الأستاذ أبو عثمان سعيد بن محمد بن إبراهيم الحيري أنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر نا إبراهيم بن شمريك نا أحمد بن يونس نا سلام بن سليم نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ألي أمامة عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله

والقنطار ألف ومائتا أوقية، الأوقية منها خير من الدنيا وما فيها)(1) .
2.

وهبم الشه الرحمن الرحيم سببحان الذي أمرى بعبدهج أي البراءة له والتنزيه عما ينفى عنه مها لا يلبق به قال
ابن عباس : نزه نفسه(1)
أخبرنا الأستاذ أبو منصور البغدادي نا محمد بن عبد الله بن علي بن زياد نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا عبيد الله بن عائشة نا عبد الرحمن بن حماد عن جعفر بن سـليمان عن طلحة بن يحيىى بن طلحة بن بن عبيد الله عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله قال: سالت نبي الل عنه) (r) وقوله: وأْ

 وعزاه للطيالني .
 والقرطي في التفسير


الميزان \/^^؟ .
( ) أظظر معاني القرآن للزجاج
 مطولاُ وعن الزهري بنحوه
(Y) انظر معالم التنزيل

$$
\text { القدير r/r } 7 \text { • . }
$$




 العجائب التي أخبر بها الناس، والأخبار فئ تصة الإسراء كيرة نقتصر منها على حديث أنس اللذي أجمبع الشُشخان علم

أخبرنا أبر بكر أحمد بن الحسن الخيري أنا حاجب بن أحمد الطوسي نا عبد الرحيم بن منيب نبا عثمان نا هما

 مالك أن ماكلك بن صعصعة(\%) :


 ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل ونوق الحممار أبيض قال : فقال له الجارود: أهو إليراق بأبأبا أبا حمزة؟ قال




 فأتت على عيسى ويحيى ابني الخالة، فقلت: يا جبريل من هذان؟ قال: عيسى ويحييى، فسلمت عليهما قالا






 .





مرحباَ بالأخ الصالح والنبي الصالح تال: نم انطلعنا، حتى أتينا السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ فاله: جبريل قيل : ومن معك قال: محمد قالوا وتد بعث إليه؟ قال : نعم، قال : ففتحوا لنا وقالوا: مرحباً به ولنعم المجئ








 قال: هذا موسى، فسلمت عليه فقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح، قال: فلما جالما جاوزته بكى، فنودي ما يبكيك؟ فال: رب هذا غلام بعثته بعدي ويدخل من أمته الجنة أكثر مما يلخل من من أمتي، ، ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السابعة ،



 أصلها. قلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنا
 أمتك على الفطرة وأمرت بخمسين صلاة كل يوم أو فرضت علي خلي خمسون صلا نقال بما أمرت قلت بخمسين صلاة فقال: إني بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ، وإلن أمتي أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فرجعت إلى ربي نحط عني خمساً فأبلت، حتى أتيت إلى

 يحط عني خمساً حتى رجعت بخمس صلوات كل يوم فأتيت على موسى، فقال بما أمرت؟ فقلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم، قال: إني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن إملك أمتك لا يطيقون ذلك إلك

 حديث أنس بن مالك إلى هذا، رواه البخاري(1) عن هدبة عني عن همام ورواه مسلم(1) عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة.

> سبورة الإسراء/ ألَايات: Y
> أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عْبد الهه الحافظ أنا أبو محمد عبد اللهّ بن عحمد الحافظُ نا مُمْد بن العباس أيوب نا المفضل بن غسان الغلائي نا محمد بن كثير نا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رخبي اللّ" عنها قالت
 بذلك عن دينهم وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا : هل لك في صا فاحبك يزعم أنه أنسري

 السماء في غدوة وروحه قالت: فلذلك سْمي أبو بكر الصديت رضي الله عنه(٪) قوله :



理
 O







(1) سقط في أ، ب.
(Y) (Y) أخرجه الحاكم في المــندرك



(Y) تفسير معالم المنزيل (V) انظر معالم التتزيل 1 (V/


لبس ثوبآ حمد اله فسمي عبدآ شكورآه توله: ؤوتضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب| أعلمناهم وأوحينا إلهـم في











 يقال ساءه يسوؤه أي أحزنه، والمعنى ليدخلوا عليكم الحزن بما يفعلون من قتلكم ومبيكم وتخريب بـلادكم وعديت

( $(Y)$


 (7) تهذيب اللغة (7)













 الوسبط في تغــير القرآن المجبد/؟






 إِنَّ هَذَا أَلْقُرْانَ يَهْ



 أي ويشُرهم بالعذاب لأعدائهم، وذلك :أن المؤمنين كانوا في أبنى من المشركين فعجل اللّ لهم البشُمى في اللـ



 بالدعاء بالخير


 و中ألنا



(1) زاد المسير 1Y/0.


جبـريل فـامرّ جنـاحه على وجـه القمر فـطمس عنه الضـوع(1) ووجعلنا آيـة النهـار مبصـرة مضيئـة يبصـر فيهـا



 في رواية الحكم : مكتوب في ورتة معلقة في عنقه شقي أم سعيد (0)، ومعنى الطائر ما طار له من خير أو شـر أي صار له
 الله() قال الأزهري(^) والأصل في هذا أن اله تعالى لما خلق آدم علم المطيع من ذريته والعاصي فكتب ما علم منهم أجمععين، وتضى سعادة من علمه مطيعا، وشقاوة من علمه عاصياّ، فصار لكل منهم ما هو صائر إليه عند خلقه
 كلزوم القلادة العنتق من بين ما يلبس .

وقد روي في هذه الآية حديث مشروح وهو ما أحبرنا أحمد بن محمد بن أحمد التميمي أنا عبد الله بن محمد
 الزبير عن أبي الطفيل سمعت حذيفه بن أسيد(4) يقول: سمعت رسول الله إن النطفة التي تخلق منها النسمة، تصير في المرأة أربعين يوماً وأربعين ليلة، ولا يبقى منها شُعر ولا بشر("') ولا عرق ولا عصب إلا دخلت فيه، حتى إنا لتدخل بين الظفر واللحم، فإذا مضى لها أربعون يومآ، وأربعون ليلة، أهبطها الل إلى الرحمه، فكانت علقة أربعين يومآ وأربعين ليلة ثم تكون مضشنة أربعين يومآ وأربعين ليلة فإذا تمـت لها أربعون، بعث اللّ إليها ملك الأرحام، فيخلق على يده لحمها ودمها وشعرها وبشرها ثم يقول صور فيقول: يا رب ما









. سورة الأعراف (V) (V)
( $11 / 1$ ( 11 ( 1 (

أربعاً. انظر أسد الغابة (1/7٪؟).


أصور؟ أذكر أم أنتى ؟ أجميل أم دميم؟ أُحعد (1) أم سبط؟ أتصير أم طويل؟ أبيض أم آدم؟ زائذ أ نم أقص؟











 دخل الجنة بفضل اللش لا بعمله وإن كان كافرآ استوجب النار بكفره قوله :








(V)






$$
\begin{aligned}
& \text {. أ }
\end{aligned}
$$

مـا به يعـنب!(") وهذه الآيـة تدل على أن الـواجبات إنمـا تجب بالشـرع لا بـالعقل، ولا يجب شيء على أحـــ قبل بعث الرسول كِّهِ هوا جبير (r) يقال : أمر القوم إذا اكثروا، وأمرهم الل أي كثرهم(r) وروى حماد بن سلمة عن ابن كثير آمرنا بالمد (t)، وهي اللغة العالية يقال أمر القوم وأمرهم الل أي أكثرهم ونحو



 غوكم أهلكنا من القرون من بعد نوحج الآية قوله :





هومن كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلت نكانت قبل الأخرة هاعجلنا لـه فيها مـا نساء لمن نـريده أي


 وا ولمومآ مدحورآ الله هوهو مؤمن ج فإن اللّ لا يقبل حسنة إلا من مصلى عنهم السيئات ويرفع لهم الدُرجات هؤكلًّ نمدي قال الحسن : كلُّ نعطي من الدنيا البر والفاجر(9) وقال الزجاج أعلم
(1) انظر تفـير الطبري (1)





 . (V)
( ( 1 (
(4) النظر تفـير الطبري 1/10/•7.

ـ Y Y Y Y
 عطاه:ربك محظورأه ممنوعاً يقال: حظزه : يحظره حظرآ، وكل من حال بينك وبين شيع، فقل حظره عليك يا معحمد \&ڭيف فضلنا بعضهم على بعضي يعني في اللززق فمن مقل ومن مكثر وموسع غليه :ومقتر عليه هذا
 على قلر أعمالهم .(Y) وقال قتادة : للمؤمنين في الجنة منازل ولهم .فضائل بأعمالهـم .







 لجميع المكلفين على نتحو

 ربك معناه أمر لأنه أمر قاظع حتم (9) قوله : .ووبالوالدين إحنـانآه أي أمر أن تحسنوا بالو ألذين. أخبرتا: أبو بكر أجمد بن محمد الأصفهاني نا عبد الله بن محمل بن جعفر الأصفهاني أنا أبؤ عمرو القباب|






 1 10
(1) المصادر السابفة.
(V) (V) (الدنبا)

(9) انظر معاني القرآن للزجانج

الفضل بن دكين(!) نا أبو معاوية النخعي نا أبو عمرو الـُّياني حدثني صاحب هذه الدار يعني عبد اللد بن مسعود فال :
 أخبرنا : أبو نصر المهرجاني أنا عبيد اللد بن محمد بن بطه أنا اللبغوي نا أحمد بن عيسى المصري نا عبد الله بل بن وهب عن يحيى بن أيوب عن زيان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه : أن رسول الل

وزاد الله في عمره)
أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم النصر أبادي، أخخبرنا عبد اللها بن عمر الجوهري، ناع عبد الله بن أمد بن حنبل حدثني عثمان بن أبي شيبة(₹) نا عبد الل بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة
 يا رسول اله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتها؟ قالل: نعم الصلاة عليهها والاستففار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما(م)

وقولهوإما يبلغن عندك الكبر | يعني الكبر في السن إن عاشا عندك أيها الإنسان المخاطب حتى يكبرا وقرأ حمزة
 على الاستئناف وألا تقل لهما أفه قال ابن عباس يريد بالأف الرديء من الكلام، أن تقول لهما: أماتكما الل أراحني
(1) الفضل بن دكين وهو لقب، واسمه عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي مولى آل طلحة أبو نعيم الملاني الكوفي الأحـول



















$$
\begin{aligned}
& \text { (V) انظر معاني القرآن للفراء (V/ (V) }
\end{aligned}
$$

البه منكما، وقال مجاهل يبلغان أن يخريا أو يبولا فلا تقل لهما أفـ، ولا تأذيهنا كما لم بكونا يتأذيان به منك(1). وقال ابن قتيبة: لا تستثقل شيينا من أمرهما الناس يقولون لما يكرهون ويستـقلون أف لــه أُخبرنـا: أحمدا








 المعاصي، النادمين على الزلات


 النفقة في غير حق() قال عئمان بن الأسود(^) كنت أطوف مع مجاهد حول الكعبة فرفع رأبسه إلى tبَي قبيس : فقال
 حاتم وابن جرير وابن المنذر




( ( ) انظر معاني القُرآن للزجاج
(0) في ب (من شفقتك أيهما) .








أن رجلأ انفق مثل هذا في طاعة الله، لم يكن من المسرفين، ولو أنفق درهماً واحد في معصية الله كان من المسرفين




 ابن زيد: تولاُ جميلُّ، رزقك اللد باركُ الله فيك(r)
 نزلت هذه الآية، كان إذا سئل ولم يكن عنده ما يعطي قال: يرزقنا الله وإياكم من نضله)(2) ومعنى الميسور اللين والسهل . قوله :





مَصْونًا

## والا تجعل يدك مغلولة إلى عنتك) الآية.

روى أبو الأحفص عن عبد اله بن مسعود قال: جاء غلام إلى رسول الل عندنا اليوم شيء قال: فيقول لك اكسني قميصل، قال: فخلع قميصه ودفعه إليه وجلس في البيت) فأنزل الله هذه الالاية (0)

والمعنى لا تمسك يدك عن البذل كل الإمساك حتى كأنها مقبوضه إلى عنقك لا تبسط الخير ولا تبسطها كل البسط\$ فال ابن عباس أي في النفقة والعطية كأنه نهي عن بذل جميع ما عنده حتى لا يبقى له شيء(ا) وقال مجاهد:
=


(Y) انظر معاني القرآن للقراء (Y/Y (Y)









 أثم وإذا كان كذلك كان خطئًاً بمعنى خطأو وقرأ ابن كثير (خطاء) بكسر الماء ممدودآ(8) ، وهو بنعيد لا وجه له قوله واو تقربوا الزنى الآية الآية
سمعــت الأسنتـاذ أبا عثمان الححيري (o) (ا) سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن يعقوب سمنعت أبأ عمر وعثمان بـ الخطاب المعروف بأبي الدنيا() مبمعت علي بن أبي طالب يقول سمعت رسبول الله صلى الل عليهُ وسلم يقول فـم الزنا ست خصصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، فأما في الدنيا فيذهب بنور الوجه، ويقطع الرزقن، ويسرع الفناء




(1) انظر تفــير الطبري vv/10.
 . $1 r v / r$
(Y) النظر النشر في القراءات العشُ











.انظر الكثاف (YIT/r).

-




 وتوله:













[^0]

 انظر البحر المحيط T/ T/

(0) انظر معاني القرآن للزجاج










يسال اللد العباد فيم استعملوهـا(1) في هذا زجـر عن النظر إلى مـا لا يـحل والاستمـاع اللى ما يحــرم وْارادة ما


 والمعنى : أنك لا تقدر أن تققب الأرض حتى تبلغ آخرها، ولا أن تطول الجبال فلا تستحت الكبر والبذخ باكل ذلك إشارة الى
 جعل كلا إحاطة بالمنهي عنه دون الحسن المعنى : كل ما نهى الله عنه كان سيئه فكان مكروْها والمُكروه على هذ القراءة بدل من السيئة، وليس بنعت قوله:


 المشُركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله منكرآ عليهم فقال :

 كَهِّا (2)

وأفأصفاكم ر بكم بالبنين وهذا توبيخ للكفار يقال اختقار لكم ربكم البّنين دونه، وجعل البنات مشتركة بينه وبينكم فاختصحـم بالأجل وجعل لنفسا الأدون؟ ضروبـ القول فيه من الأمنال وغيرها، مـا يوجحب الاعتبار به، ومعنى التصريف ههنا التبيين لأنه إغفا يصرف الفول ليبين،





( ( ) انظر معاني القرآن للزجاج


(V) سورة البقرة צ7 (V)
. انظر تنورير المقباس (A) (§)




 بالتسبيح ههنا الدلالة على أن اله عز وجل خالثق حكيم مبرأ من الأسوا، والمخلوقون والمحخلوقات كلها تدل على أن
 تفقهون تسببحهـم| مخاطبة للكفار لانهم لا يستدلون ولا يعتبرون، قوله :








(1) (1) سورة فاطر آية
(Y) في ب (سفه).

 .AY/lo
(0) سطط في أ، ب.








[^1]
 الـ لـ



 قلينا (o)، وأمره عصينا ورسول الش له


 صصيحه(1) عن الصبني عن بشر بن موسى عنّ الحميدي عن سفيان .

 النبي


(1) (1)



 القاموس TNO/r


(V) انظر البحر المحيط /Y/Y

供
( ( )



 ويدعو إليه أشراف قريش من المشركين، ففعل ذلك عليّ، ودخل عليهم رسول الشّ











 الاككرون قالوا: يعني الموت وليس أكبر في صدور بني آدم من الموت يقول: لو كتتم الموت، لأماتكم الثه، ، نم أحياكم







(£) (£ سقط في ال، ب.
(r) انظر فتح القدير


 ( ( ) ( ) سقط في أ، ب.
 آ










 خلقهم فهلى بعضهم وأضل بعضهم على علم منه بهم وكذلك تفضيل النبيين بعضهم على بعض


 (أغطى اللد داود الزبور (^) وقال قتادة (اكنا نحذث ألنه تحميد وتمجيد للّ ليس فيه حلال ولاحرام ولا فرائض ولا حدوده)













(V) (V)
( ( ) انظر معاني القرآن للزجاج



مكان إلى مكان. قال إبن عباس ("): هيريد من السقم والفقر إلى الصحة والغنى" وفي هذا الحتجاج عليهم أنهم في



















(r) القر القطي "

(8) (8) ستط في أ

(7) انظر زاد المسير

الظا (V) (V)




















$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الإسراء آية } 1 \text {. } \\
& \text { (Y) سورة الأعراف آية } 9 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$





















ملعون (1) يدل على هذا ما روى عكرمة عن ابن عباس قال : هالشـجرة المذموعةه(1) ومعنى في القرآن أي التي ذكرت في القرآن .

أخبرنا: إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسين الطبري أنا جلي محمد بن الحسين أنا محمد بن حمدويه



 غيّهم. قولهه :





 المعنى لمن خلقته طيناً وهو منصوب على الحال (0) ، والمعنى أنك أنشأته في حال كال كونه من طين، واعتقد إبليس لعنه الله أن النار أكرم أصلًا من الطين، وأنه أكرم ممن خلى من الطين، وذهب عليه بجهله أن الجواهر كلها من جنس ونس واحـ
 هذا الذي كرمت عليّ وأي أرأيت هذا الذي نضلته علي يعني آدم، والكاف في أرأيتك لا موضع لها، لأنها ذكرت في






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر معاني القرآلن للزجاج }
\end{aligned}
$$

 (















 القبول من إبليس قوله:




لسعيلد بن منصور، وابن 'أبي الدنيا، وابن الـُنذر وابن 'بي حاتم.



(V) انظر معاني القرآن للزجاج

التتزيل


 ( انظر معاني القرآن للزججاج



IIV




 هوربكم الــي يزجيه أي يسـوق ويسير حـالًا بعـد حـال هولكم الفلك ني البحـر لتبتغـوا من نضلهِ في











 معنى قول المفسرين لا برًا ولا ناصراً، وتبع بمعنى تابع قوله :








 المعاني 1IV/10 10



 السندي نضلوا على البهائم والدواب والوحوّش وهم الكثير (r)
 نا عبد الهُ بن عمر نا سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة عن الني



 يقال: هاتوا متبعي الشيطان، هاتوا متبعي رؤساء الضلاللة، وهذا معنى قول ابن غباس في رواية سعغيد بن جبير إما هدى أو إمام ضلالة() ونحي ونحو هذا .
 والمعنى على هذا أن يقال: يا أهل القرآن، يا أهل التوراة يا أهل الالنجيل .

















 والضخاك .
$\qquad$ سورة الإسراء/ الآبات: سV_V

جهنم تم يدعون بشرَ آ كثيرآ بما كانوا يعبدون من آلهتهم، منهـا الحجارة ومنها اللئمس والقمر، فيقـال : من كان







 اللحسن من كان في الدنبا ضالًا كافرآ فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلًا لأنه في الدنيا تـيا تقبل توبته وفي الأخرة لا تقبل (T) توبتـه اختار أبو إسحاق الزجاج هذا القول فقال : تأويله انه إذا عمي في الدنيا وقد عرفه الله الهلدى وجعل له إلى الى
 الهلداية(ケ) واختاره أبو علي, الفنارسي أيضاً فقال معنى قوله فهو في الأخرة أعمى : أي أشد عمى لأنه في الدنيا كان ممكناً من الخروج عن عماه بالاستدلال ولا سببل له في الأخرة إلى الخروج من عماه

 لأن معنى قوله : ظأهو في الآخرة أعمى أي أعمى منه في الدنيا ومعنى العمى في الأخرة، أنه لا يهتدي إلى طريت

الثواب



 قوله وإن كـادوا ليفتنونكه أي هموا وقاربوا أن يزيلوك ويصرفوك (\$عن الذي أوحينا إليك
 مكة، فإنا نحب أن تعرف العرب نضلنا عليهم، فإن كرهت ما فا نقول وخشييت أن تقول العرب: أعطيتهم ما لم تعط







هذه الآية(1) وكان في إعطائهم ما سالوا، مخالفة لحكم القرآن لذلك قال: ووإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إلـا









 \$اسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا جا قال سفيان بن عيينة يقول: لم نرسل قبلك رسولاً فأخرجه قومه' إلا أهلكوا وقال الزجاج: (ی) ان سنتنا هذه اللسنة في'من أرسلنا قبلك إليهم، أنهم إذا أخر أخرجوا نبيهم من بين أظهرهمه، ألو قتلوه
 عباس لا خلف لسنتي ولا لقضنائي ولا لموعدي قوله :

 \&

 دلوكها أيضاً قال الممـرد: دلوك الشُمس من لــدن زوالها إلى غـروبها عنـد العرب(9) والمفسـرون مختلفون فيـ فقوم يقولون: دلوكهـا زوالها وهـو قول الحسن والشُعبي وعـطاء ومجاهــد وقتادة(•1) وقـال قوم : دلـوكها: غـرو الـو





(^) انظر معاني الفرآن للزجاج بَ Y00/ .







في كلام العرب الزوال، ولذلك قيل للشدس إذا زالت نصف النهار دالكة، وقيل لها إذا أفلت دالكة لأنها في الحالتين





 ترآن الفجر كان مشهودأهُ كلهم قالوا: صلاة الفجر تُشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار .
 علي بن محمد الخزاعي نا أبو اليمان. أخبرني شعيب عن الزه

 الفجر كان مشهودآ



$$
\begin{aligned}
& \text {. انظر تهذيب اللغة • (IV/) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لابن جرير }
\end{aligned}
$$



> .










 لوائك(r) - (r)
 وكيع عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي :هريرة قال قال رسول الشّ







 واضمسل وكل شيء هلك وبطل نقد زهت

 البيت ثلثمائة وستون صنمآ، نجعل يطعنها، ويقول:جاء الحق وزهن الباطل إن الباطل كان زُهوقاً زوواه البخاري(!")






(0) محمد بن هارون الرازي ثقة . انظر تاريخ أصبهان (Y/ • 19).






عن علي بن المديني ومسلم(1) عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن سفيان وقوله \$إن الباطل كان زهوقآه قال ابن





 به، ولا ينتفعون بمواعظه، فالقرآن سبب لهداية المؤمنين وزيادة لخسارة الكافرين .




ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارآ(1) آل قوله :

 (Y) انظر زاد المسير (Y)
































 بالمؤمن اللي لا يعرض عند النعمة، ولا يسّس عند المحخة، قوله:

 (iv)

> '申وِيسألونك عن الروحج الآية .





=

$$
\begin{aligned}
& \text { الــباق }
\end{aligned}
$$




(0) انظر تهنيب اللغة •
 (TVY/\&


الأعمش وقال ابن عباس في رواية عطاء: قالت اليهود لقريش : سلوا مححمدآ عن ثلاث، فإن أخبركم باثنتين وأمسك عن الثالثة فهو نبي، سلوه عن فتية فقلدوا، وسلوه عن ذي القرنين، وسلوه عن الروح، فسألوه عنها ففسر لهم أمر الفتية
 ذكر اسم الروح، وأنزل قوله: وويسالونك عن الروحه(") واختلف العلماء في ماهية الروح نقال قوم : إن الروح هو الدم، ألا ترى أن من نزف دمه مات؟ والميت لا يفقد من جسمه إلا الدم وزعمت طائفة : أن الروح هو استنشاق الهواء
 الراوندي")، فإنه قاله: الروح جسم لطيف أسكن البلدن وقال بعض الحكماء: إن الله تعالى خلق الأرواح من سته أشياء من جوهر النور والطيب والبقاء والحياة والعلم والعلو، ألا ترى أنه ما دام في الجسبم كان الجسلد الجان نورانيانياً، تبضر العينان، وتسمع الأذنان، ويكون طيباً فإذا خرج، أنتن الجسد ويكون باقيًا، فإذا زايله الروح صار فانياً، ويكون حياً،
 خرج صار سفلياً كثيفاً والاختيار من هذه الأقوال أنه جسم لطيف توجد به الحياة، يدل على هذا قوله تعالى في صفة




أخبرنا : أبو الحسن محمد بن أحمد بن الفضل أنا عبد المؤمن بن خلف (1) أنا أبي بن خلفـ بن طفيل أخبرني














 وكان من الفتهاء القائلين بالظاهر، ناسكان كثير العلم، توفي رحمه الهُ في جمادى الأخرة سنة ست وأربعين ونلات مئة بنسف. الظر
الـسر (10/ \&

ريحها وأرواح الكفار يعذبون في قبورهم، حتى إذا نفخ في الصور النفخة الأولى، رفع العذاب وركاب وانت الأرواح








 لمحوناه مْن القلوب ومن الككتب حتى لا يوجد له أثر (0) .







ولد آدم، وختمت بك النبين، وأعطيتك المقام المحمود(1)، ثم احتج على المسْركين بإعجاز القرآلن فقال :










هوقل لئن اجتمعت الإنس والجن ) الأية فال المفسرون هذا تكذيب اللنضر بن الحارث (اخيث قاله) : (لو شُئنا لقلنا مثل

 نظم كنظم القر آن في أعلى طبقات البلاغة وقوله : ؤولو كان بعضهم لبعضٍ ظهريراً) الظهير المعين المظاهر لك(8) .



 وقرى و(تفجر هِ بالتخفيف(1) يقال : فجرت الماء فجرآ، وفجّرته تفجيرآ، والينبوع عين ينبع منها الماء وذلك أنهم سألوا

















مقابلة واختاره أبو علي الفارسي فقال：إذا حمدلته على المعاينة كان القبيل مصدرآ كالنذير والنكير ويدل على صـلي صحة هنا






 كا
 بشر، قوله：

国呂烈




> (1) سورة الفُقَان آية Y .

（r）القرطبي •




（V）








 كان في الأرض بدل الأدميين ملائكة لنزلنا عليهم ملكا رسولأ، وما بعد هنا ملا مفسر في آخر سورة الرعد.

 أخبرنا : أبو عبد الله بن أبي إسحاق أنا محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثٔم الأنباري نا جعفر بن محمد الصائغ نا نا

 البخاري () عن عبد الله بن محمد ورواه مسلم (A) عن عبد بن حميد كلامما عن يونس بن محمد عن شيبان .





(1) انظر زاد المسير (1)
(Y) انظر تفسير البغوي

انظر معاني القرآن للزجاج

> ستط في ب، ج
> (0) النظر زاد المسير 9 (9)



 (r|£ ( r (



 (1r) انظر زاد المسير (IY)
الومبط في تفسير القرآن المجيد/ جr/مه




 جحوداً بذلك الأجل، وهو البغتث والقيامة، توله:



 السلام، تنُبيهاً بحال هؤلاء المسُركين بحاله، وتسلية للنبي








(1) (Y) سورة البقرة آية (Y)
(Y) (Y)

(؟) انظر معاني الثقرآنب للزجاج




 المعاني




 تقتلنا اليهود(1).

قوله : وفاسالل بني إسرائيله قال ابن عباس يريد المؤمنين من تريظة والنضير(r) وإنما أمر بأن يسألهم ليكشف











 وديارمم(IT) وفي هذا تسلية للنبي



(r) انظر زاد المسير 9r/0.




(V) انظر معاني القرآن للزجاج (V/r/r




(IY) انظر محجاز القرآن لأبي عبيدة (IY/ (IY)
(Ir) انظر معاني القرآن للزجاز (IY/r (Ir
 أخلاطاً يعني جميع الخلق، المسلم والكافر، والبر والفاجر قوله:






















 المعاني 110/10 بلا نساتبة.
( انظر معاني القرآلن للزجاج r (V)
( ( ) سقط ني جـ


 وابن أبي حاتم













 جاء به، نقال اله عز وجل لنيه
 الناقد، كلامما عن هي اليمر.

 (Y) انظر معاني القرآن للزجاجلج













أخبزنا: عبد الرحمن بن محد الزمجاري أنا علي بن عبد الرحمن بن أبي السري البكائي أنا مـحمد بن عبد الم



 نكله طِيب(「)


 معنى قول الزجاج لم بحتج أن ينتصر بغيره (7) واوكبره تكبيراً آه عظمه عظمة تامة.

[^2]







 نورآ يوم القيامة)(1)

 نهو معصوم إلى ستة أيام من كل فتنة تكون فإن خرج الدن الدجال عصم منه) (ب)







 قال أبن عباس: مستقيماً عدلُا(8)، وهذا من التقديم والتأخير والتقدير: أنزل على عبده الكتاب قيماً، ولم يجعل له عوجاً.

 (
\[

$$
\begin{aligned}
& \text { الـسني في عمل اليوم واللبلة (•TV). }
\end{aligned}
$$
\]

( () انظر تفسير البغري



 البون








 بالأسف.




=



. انظر المصدرين السابقين (Y)


(V) الظظر معاني القرآن للزجاج (V)


(I' (I (I (I)


ذلك كله بقوله: هوإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جر زآً الصعيد المستوي من الأرضو والجرز التي لا نبات فيها، وقال
 وتوله :

 عَدَدَا











الأصوات إليها .
 المفسرون(9): لنرى، وذكرنا وجه علم اللة فيما يستقبل في مواضع(•(). وأي الحزبين أحصى هِ قال قتادة ومجاهد أي









سورة الكهف/ الآبات:
الحزبين من المؤمنين والكافرين من توم أصحاب الكهف أحصى عد مدة لبثهم، وعلم ذلك (1) وكأْنه وتع بينهم تنا في مدة لبئهم في الكهنف، بعد خروجهم من بينهم، فبعثهم الله، ليتبين ذلك ويظهر قوله:







 (次
















 (r) الظر النشر Y/ (r)

 التفاعل، وقرأ ابن عامر (تزور(艹) وقال الأخفش لا يوضع الازورار في هذا المعنى وإنما يقال : هذا مزور عني أي























القاموس \&/89 9 .


(V) تفــر القرطبي • • (V




 يدخل عليهم أحد.

أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظظ أنا أبو عمرو هححمد بن أحمد الحيري أنا الحسن بن مشفيان نا أبو بكر




 والتخفيف(1) والاختيار التخفيف، لأنهم يقرلون: ملأنـي رعباً، ولا يكادون يقولون: ملأّنِ، قوله:



 -






 الذي كان في زمانهم.

 انظر مجاز الفرآن (r)

 (I) (I)



وقوله: وإلى المدينة يعني دقسوس وهي مدينتهم ويقال: هي اليوم طرسوس، ؤفلينظر أيها أزكى طعاماًّ قالِ








 في البنيان اللذي بنوا على باب الكهف وقالوا: لعل الها يظهر على هؤلاء الفتية قوماً مؤمنين قبل يوم القيامة فيعلئلموا






 أكتر من ثلثمائة سنة فلما بلغه الخبر حمد الهّ، وركب، وركب معه أهل مدينته حتى أتوا مدينة أصحاب الكهف فذلك
قوله :





 عظيماً وأمر أن يؤتى كل سنة قال الزجاج: هذا يدل على أنه لما ظهر أمرهم، غلب المؤمنون بالبعث والنشور، لأن

[^3]
## 

 فِهِهِ تِنْهُهُ أَحَـَا





 . المتقدمتين
قال أبو علي الفارسي قوله: رابعهم كلبهم، وسادسهم كلبهـه، جملتان استشغني عن خرف العطف فيهما

 الناس، قال ابن عباس أنا من ذلك القليلز .




(1) نَجْران: بالفتح ثم السكون، وآخره نون وهو ني عذة مواضع: منها نجران من مخاليف اليُمن من ناحية مكة. إظظر مراصد الاطلاع . $1 \mathrm{r} 0 \mathrm{a} / \mathrm{r}$


المللّ والنحل (r/ / r) ويسمون الآلن (الأزبثوذكس) .





$$
\begin{aligned}
& \text { المبين ني الملل والنحل لنشهرستانتي (ra/r (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الظُ معاني القرآن للزجاجـج }
\end{aligned}
$$




محمد بن المسيب(1) القلطي كلب زيتي وقال ما بقي بنيسابور محدث إلا كتب غني هذا الحديث إلا من لم يقدر له، قال: وكتب عني أبو عمرو الحيري [قال الشيخ رضي الله عنه] (†'وصدق ابن المسيب، نقد رأيت في تفسير أبي عمرو الحيري هذا الحديث مروياً عن ابن المسيب.

 الـبعة وأنا من القليل الذين يعلمونهم، هم سبعة (8) يعني أصحاب الكهن.






 عن خبر الفتية، قال : غدآ ولم يقل إن شاء اله فحبس عنه الوحي، حتى شـق عليه، فأنزل الله هذه الآية يأمره بالاستيناء

 واواذكر ربك إذا نسيته] (^) الاستيناء بمشيئة الله تعالى فاذكره وقله إذا تذكرت . قال سعيد بن جبير : إذا قلت لشيء إني فاعله غدآ، فنسيت الاسشناء، ثم تذكرت فقل إن شـاء اللّ، وإن كان بان بعد

 الله تعالى فعل به ذلك، حيث أتاه من علم غيوب المرسلين، وخبرهم، ما كان أوضح في الحجة، وأترب إلى الى الرشد من خبر أصحاب الكهف ثم أخبر عن قدر مدة لبثّهم فقال :
(1) محمد بن النعمان بن شُبل البصري الباهلي مولاهم، روى عن ماللك وعطان بن خالد، ونضيل بن عياض. روى عنه أبو روف النهراني، التهذيب (9 (9/9) ). (Y) سِطط في ب، جـ
(r) ستط في با با جـ


 (V) سقط ني بـ ب


وَلَّسْوَاْ (وَآَ
毫

غولبثوا ني كهفهم قال الفراء والزجاج وأبو عبيدة والكسائي :التقدير: : سـنين ثلثّمائة(1) وقال أبـو علي الفارسي سنين بـدل من قولـه
 (Y) ${ }^{\text {(Y) }}$

قال الأخغش : ولا يحسن إضافة المنائة إلى السنين، ولا تكاد العرب تقول: مائة سنين قال الفراءه ومن العرب م يضع سنين في موضع سنه(





 تُشرك أنت أيهـ الإنسان في حكمه أحدآ، على النهي عن الأشر اك في حكمه . واواتل ما أوحي إليلك من كتابى ربك




وَأصَ
 شَّاءَ فَليؤٌ





 المحيط / /111.1


系 توله: :وراصبر نفسكهِ الآية أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري إملاء في دار السنة يوم الجمسة بعد الصلاة، في شهور سنة سـت عثرة، وأربعمائة قال: :











 وكان



(M) أبو مشـجبة بن ربعي الجهني مقبول الظر التقريب




. الظر ماني القرآن للفراء (V)



الوسبط فج نـنسر القرآن المجيد/جr/م.1

















 وجل وْبماء كالمهل| كتكر الزيت، فإذا قربه إليه، ستط فروة وجهه فيه (9) وروى قتادة والخسن عن ابن مستود


> (r) انظر تفـير الطبري rrv/10، دوتح المعاني! rro/10 عن مجاهند.


(0) انظر معاني القرآن للزجاجـج








سئل عن المهلم، فدعا بذهب وفضة فخلطهما فأذيبا حتى إذا أزبدا وانماعا، قالٌ : هذا أثبه شيء في الدنيا بالمهل النذي هو شراب أهل النار (1):
وهذا القول اختيار الزجاج نقال: إنهم يغاثون بماء كالرصاص المذاب، أو الصفر (r) أو الفضة وقوله: وأيشوي













居








(V) سورة طه آية 1 (V)










 للمئمن والكافر الني ابطرته النعمة(1) وهؤ قوله و(أجعلنا لأحدهـا جتتين من أعنا




 الليث: الثمر حمل الشجر والثمر أنواع المال يقال أثمر الرجل إلذا كثر مالد


 غيره: بعني عشيرة ورهطا (9) (9)

 .1ヶ\&/T
(Y) سررة الزمر آية (Y)




(V) انظر تهذيب اللغة (V)





















 فندم حين لم تنغعه الندامة، وتمنى أنه كان موحدآ غير مسركا

(1) انظر معاني القرآن للزجانج
(Y) انظر تغسير القرطبي •



(T) انظر معاني القرآن للزجاج (VAN/r
(V) عماد أي مسند إلبه . .




 نوائبها، احتسابا بها جميل الآخرة، ولا يركن إليها، لما يعلم من من فينا








 طاعته، خير من عاقبة طاعة غيره، فهو خير عقب طاءة وإبابة ثم حذف المضاف إليه ثوله :






(1) انظر تفــير القرطبي • • /r بلا نـبـة.



$$
\text { (Y) سورة (Y) الأنعام آية ع } 7 \text {. }
$$



> إله ، انظر المصصادر السّابِة .
(1) انظر غريب القرآن ^ج
(V) في ب (هنانلك) .

(4) في ب، ج ( لكان هو).


الرؤساء الذلين كانوا يفتخرون بالمال والغنى والأبناء، ، أخبر الثّ تعالى أن ذلك مما يتزين به في الحياة الدنيا، لا مما
 والحمد له، ولا إله إلا النة والشّ أكبر، وهذا تول ابن عباس في رواية عطاء ومجاهد وعكرمة والضحالك (1)

 قال : خذوا جنتكم من النار قولوا: سبحان الش والحمد لشّ ولا ولا إله إلا الش والشّ أكبر، ولا حول ولا ولا قوة إلا بالش ، فإنهن المقدمات وهن المنجيات وهن المعقبات وهن الباقيات الصالحات(")

أخبرنا: محمد بن علي بن حبيب الوراق أنا الحسن بن أحمد بن علي الثيبياني أنا محمد بن حمن


 مسروت وابن مسعود وإبراهيم(z) وقال في رواية علي بن أبي طلحة هي الأعمال الصالحات الحات وجميع الحسنات وهي وهو قول




稀
(1) انظر تفسير الرازي $1|Y / Y|$ بلا نسبة





وغيرهم.


 rar/r انظر معاني القرآن للزججان (V)












 مُّبتاَ ذكره في الكتاب، الفقراء، قصة إبليس وما أورثه الكبر، فقالٍ :





واوإذ تلنا للملائكة اسجدوأ إلى قوله وكان من الجنه قال ابن عباس في رواية عطاء: إن ملائكة السم
 الث تعـالى وقـال شهـر بن حـوشّب قـأل ابن عبـاس : كـان إبليس من المـلائكـــة من قبنــل يقـــال لهم الجن
 (1) سورة الواقعة ه ـ

(r) انظر معاني القر آن للزجـج




( ( ) انظر روح المعاني (1)


فسقت الرطبة من قشرها لخروجها منه(") هأأنتخذونه وذريته هِ قال قتادة والحسن يعني أولاده يتوالدون كما يتوالد بنو آدم(r) وكان مجاهد يذكر من ذريته زلنبور صاحب راية إبليس بكل سوت وثبر صاحب المصائب، والأعور صاحب أبواب الزنا، ومسوط صاحب الأخبار ياتي بها فيطرحها على أنواه الناس لا يوجد لها أصل، وداسـم الذي إذا دخل

 ليس يصلون له، ولا يصومون ولكن من أطاع شيئاً فقد عبده، ولأبئس للظالمين بدلًا
 وخخلق السماوات والأرض يعني أنه لم يشاورهم في خلقهها بل خلقهما وخلقهم على ما أراد وقلد من غير مشاورة لهم، وهذا إخبار عن كمال قدرته، واستغنائه عن الأنصار والأعوان يدل على هذا قوله: واوما كنت متخذ المضلين عضدآ ه أي الشياطين الذين يضلون الناس عضدلآ قال قتادة أعوانآ يعضدونني عليه والعضد كثيرآ ما يستعمل في معنى


 لأنهم كانوا جماداً \$وجعلنا بينهم هِ بين المؤمنين والكافرين واموبقاً ذكر في التفسير أنه اسم وادٍ عميق فرق الله به يوم






 ( $117 / \mathrm{YI}$ )





( ( ( )






 يصرف إليه، قوله:





















 انظر النشر في القراءاءت العشر /
















㐿 خوإذ
أخبرنا: أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن الحيري نا مححدد بن ين يعقوب الأموي أنا الربيع أنا الشـانعي أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جين بير قالل: قلت لابـن عباس : إن نونا البين البكالي يزعم أن موسى

 أعلم؟ نقال أنا، فعتب الله عليه، إذ لم يرد العلم إليه نأوحى الش إليه أن لي عبدآ بمجمع البحرين هو أعلم منك، فال
(1) انظر معاني القر آن للزجاج



$$
(Y \mid N / Y)
$$

































فارس وبحر الروم، وكان ذلك الموضع الذي وعد موسى للقاء الخضر(1) وقوله جأو أمضي حقباً ألي أي أسير حقبآ قال



 فانسرب في البحر، وقد كان قيل لموسى: تزود معك حوتآ مالحاً فحيث تفقد الحوت ثم، تجد الوجل العالم، فلمى فلما انتهيا إلى الصخرة قال لفتاه : امكث حتى آتبك وانطلت موسى لحاجته فجرى الحوت حتى وتع في البحر فقال ( قتادةه،

 سبيله في البحر سرباً قال قتادة : جعل لا يسلك طريقاً إلا صار الماء جامداً، وقال الربيع بن أنس انجاب(ا) الماء الماء

 كالسرب(9) وهفلما جاوزاه ذلك المكان الذي كانت عنده الصحخة، وذهب الحوت، انطلقا فأصـابهما مـا يصيب المسافر من النصب والكلال، ولم يجد موسى النصب، حتى جاوز الموضع الذي يريده فذعا بالطعام ليأكل، وهو








. انظر تفسير الطبري (I)

بلا نسبة.





( ( ) النظر ترتيب القاموس (





 والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا ينبني لأخد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته وأنْ يتواضِع لمن هو أعلم





 بغير أجرة، فذلك قولك :
 إِنَّكَ
واوانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها أي شفها، قيل : إنه قلم لوحين مما يلي الماء، فنحشاها موسى


 هذا القول النسيان بمعنى الترك لا بمعنى الغفلة (\&) عسرآ إذا كلفته ذلك والمعنى عاملني باليسِر لا بالعسر ولا تضيت علي الأمر في صحبتي إيالً قولن :





 (Y) انظر تفسير القرطبي 1 (Y/ 11 بلا نسبة . (r) آ(r) انظر معاني القرآن للزجها
 النسبان لا يقتضي المؤاخذة، وأنه لا يدخل تحت التكليف، ولا يتعلتّبه حكم طلاق ولا غيره. انظر القرطبي (11) (10)

الصبيان ففال به هكذا كأنه اجتذب رأسه نقلعه، وأشار هعبدالرزاق" حين روي هذا الحديث بأصابعه الثلالة السبابة والوسطى والإبهام وفتحها وروي سعيد بن جبير غن ابـن عباس أن ذلك الغلام كان من أحسن أولئك الغلمان الْان وأصحهم




 أنك قد أعذرت فيما بيني وبينك وقد أخبرتني أني لا ألستطيع معك صبرآّا، وهذا إقرار من موسى بأن الخضر قد قد قدم إليه ما يوجب العذر عنده فلا يلزمه ما انكرهـ النـئ

 اللسكنة ني التي تزاد مع الضمير فيصير لدني مشُدداً ومن خفف فإنه لم يلحت النون النون التي تلحت علامة الضمير في نحو ضربني، وفد جمع الثـاعر بين اللغتين في فوله :



 غَصْبًا







 YY/Y (7) مذا صدر بيت من الرجز لأبي نحيلة، وقيل لحميد الأرنط وعجزه:

 التصريح l / الخبيبان بهيئة التصغير هما عبد الثه بن الزبير وكنيته أبو خبيب ومصعب أخوه.

## 秋







 واحدة وأنتّد الراعي يصف إبلا:








 أعيها أجعلها ذات عيب قال مجاهد أخرقهاؤوكان وراهمم ملكه قالل „المفسرونه (•(1) يعني أمامههم وزاء يكون







بمعنى أمام، كقوله: وِمن ورائه جهنم|"(1)، هوومن وراثه عذاب غليظ|(1) فال عباد بن صهيب: قدمت الكونـة

















 وهو تفسير النيي

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة إبراهبم آية } 17 \text { ال }
\end{aligned}
$$

الوسيط في نفسبر القرآن المجيد/جr/p

## مورة الكهفـا الآيات: مو








 يديه وهذا قول أكثر أهل التفسير (7) .
وروي ذلك أيضاً مرفوغاً، أخبرنا أبو سعد النصروي أنا أبو العلاء أحمد بن مخمود الأموازي (ل)، أنا أبو العبال







 ست وأربعين وثلاث مئة:


بزيد بن يوسف الرحبي الصنعاني صنعاء دمُشْق ضعيف انظر التقريب (YVY/Y) .








صلاحآ(1) وقال جعفر بن محمد: كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباء (1)





















$$
\begin{align*}
& \text { انظر الســر ع } \tag{}
\end{align*}
$$




 (9) انظر معاني الفرآن للزجاج








 حامية، أي حارة.

 عباس، وعمرو بن العاص عند معاوية فقال ابن عباس في عين حمئة، وقال عمرو في عين حامية، ففسألوا كعباً فقا




$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر ثفسير البغوي 1VA/r (Y) }
\end{aligned}
$$









(V) مورة الأعراف آبة IVo .










 جميلًا ، قوله:






 كانوا في مكان لا يستقرعليه البناء(11)، وقال الكلبي كانوا حفاة عراة، يفرش أحدهم أذنه، ويلبس الأخرى(')" وقوله :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مذه الأبيات لتّع. انظر لسان العرب (أوب - حرمد) وانظر القرطبي }
\end{aligned}
$$





(V) سورة الواتعة آية 90 (V)


. انظر البيان (17) (1)
(II)










 في أبنية إلعرب، كان مقبولاً في الألفاظ التلي أصلها للعجم. أَخبرنا أبو منصور عبد الققاهر بن طاهر نا أبو عمرو بن مطر أنا جعفر بن المستفاضل :نا مُحمد ين المصفـا
 وماجوج، قال : يأجوج أمة، ومأجوج أمنّ، كل أمة أربعمائة أمة، لا يموت الرج


 ويلتحف بالأخرى، ولا يمرون بفيل ولا وحش ولا ولا جمل ولا ختنزير إلا أكلوه، ومن مات منهم أكلوه، مقدمتهم بالشا وساقتهم بخراسان، يشربون أنهار المشُّق، وبحيرة طبرية(A) .
[وروي عن علي رضي الله عنه أنه قالن: منهم من طوله شبر، ومنهم من طوله مفزط في الطول ولهمم مخالم

 $.1 \times \cdot / r$






$$
.180 / 51
$$

(T) رثأت لغن في رثيت فلانّا آي مدحته بعد موته النظز النسـان (رثا) .

العكاني .


وقال وهب: هم من ولد يافث بن نوح أبو الترك (1) وقال السلدي : التركُ سرية من يأجوج ومأجوج، خرجت تغير، فجاء

 نطفته بالتراب، فخلق الله تعالى من ذلك الماء يأجوج وماجوج فهم متصلون بنا من جهة الأب دون الأم (غ) وقال ابن عباس رضي الله عنه في رواية عطاء هـم عشُرة ألجزاء وولد آدم كلهم جزء (0) ${ }^{(0)}$ قوله: : امفسدون في الأرضه قال قتادة هما حيان حياة سوء، كانا أهل بغي وظلم على من جاورهما، وقال الكلبي : كانوا يخرجون إلى أرض هؤلاء الذدين شكوهم إلى ذي القرنين أيام الربيع فلا يدعون فيها شيهئاً أخضر إلا
 وهو شيء يخرجه القوم من مالهم بقلر معلوم والمعنى هل نترج إليك من أموالنا شيئًاً كالجعل لكِّ بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير| فراءة العامة بنون واحدة مشُددة(9) فأدغموا الأولى في الثانية لاجتماعهمـا كقوله :(لا تأمنا على يوسف) (") وقرأ ابن كثير بنونين من غير ادغام لأنهما من كلمتين والنون الثانية غير لازمة، لأنك




 بها الردم في وجوه يأجوج ومأجوج، فأتوه بها، فبناه







تفسبر البغوي



(11) انظر معاني القرآن للزجاج












> قدروا أن يعلوا عليه لارتباعه وانملاسه، وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله، لشُدته وصلابته(1).



 الشمس، قال الذي عليهم إرجعوا، فستُحفرونه غدآ إن شاء الش، واستنى، ، فيعودون إليه وهو كهئته، حين ترني









 (Y) انظر تفسير البغوي




 (r) الظر مــان القرآن للزجاجي




 بخروجهم حقاً كائناً



غووتركنا بعضهم يومئذ يمـوج في بعض| يقول: تـركنا يـأجوج ومـأجوج يـوم انقضاء أمسر السد يمـوجون



 عمي عن آبات الل تعالى وأدلة توحيله، لما سبق لهـم من الشعقاوة.
وتوله
 كلامي، قوله: دوني؟ وعني بالعباد المسيح والملائكة، وقال ابن عباس يعني الشياطين تولوهم، وأطاعوهم من دون اللّ(1) تعالى ولى وقال

 أعاقبهم؟ ويدل على هذا المحذوف توله : غإنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلْا تول ابن عباس :يريد هي مثواهم ومصيرهمم(") وقال غيره: النزل ما يهيأ للضيف إذا نزل(11) والمعنى : أن جهنم معدة لهمم[عندنا، كما عهيأ النزل للضيف .
(1) انظر زاد المسير 190/0 ـ
(\&) سورة البقرة آية V.
 (0) انظر زاد المسير 199/0 (197)
(「) سقط في ب.


 (9) انظر معاني القرآن للزججإج










 لا يعتد بهم ولا يكرن لهم عند الهّ تعالى كدر ولا متزلة.

 الهُ إسخاق عن يحسى بن بكيز ورواه البغاري(4) عن محمد بن عبد البّ، عن سعيد بن أبي مريتم كلامما عن المغيرة بـا








> (1) (1) مقط في ب.
> (Y) (Y) انظر تهذيب اللغة
> كا كتاب صفات المنانفين.
> .


(V) انظر زاد المسير (V)

كروم، قال (المبرده) : الفردوس فيما سمعت من كلام العرب الشُجر الملتف، والأغلب عليه العنب(")، وتال مجاهد : هو البستان بالرومية() واختاره الزجاج فقال : هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية() أخبرنا: عمر بن أحمد بن عمر الزاهد أنا عبد الله بن محمد الرازي، ألنا محمــد بن أيوب أخبـر أخبرني هشام
 (الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض الفردوس أعلاهن الها درجة منها تفجر أنهار الجنة الأربعة فإذا








 العلم إلا قليلّا





[^4]

 .(rro/1)
(T) (T) / (T)



(11) انظر تفسير اليغوي 710 .

 (Ir) انظر تفسير البغوي














 بعمله يربد اللة به والناس .






 ذر بن علية عن روح.





من الهُ تعالى. ا انظر أسد الغابة (r/r/o o) .

رجاله ثقات.


أخبرنا: أبو بكر أحمد بن إبراهيم المزكي(1) أنا عبيد الله بن محمد الزاهد نا نا عبد الله بن محمد المنيعي، حدئني

 ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في في عمل عمله لله أحدآ فليطلب ثواب عمله من غير الله، فإن الشّ تعالى

(1) الإمام القدوة الرباني، أبو حامد أهمد ابن الشيخ المزكي أبي إسحاق إبراهيم بن محهد بن يحيى النيـابوري . ولد سنة بضع
 ونلاث مائة . انظر الـسير (17/17)







مكيّة وآياتها ثمـان وتسعون





ولداً وبعذد من لم يلع له ولدآ(1) .


(1) (1) من هنا بِياض في النسـخت (1)
 وتسعين سنة . تذكرة الحفاظ / / • ع تهذيب التهذيب / / / ال شذرات الذهب
 ص 1 1


 (0) سانط من النُسخة هـ هـ












## 





 وقال في رواية عطاء والكلبي (r) معناه كاف لخلفة هاد لعباده، يده فوق أبديهم عالم بيريته، صادق في وعده، وعلى


 أسماء العدد إذا أخبرت عنها أعربتها فكما ان أسماء العدد تبل ان تعربها أسماء كذلك هذه الحرونف.



 يتتشر شعاع النار في الحطب وهذا من أحسن الاستعارة إذ شبه بياض الثيب وانتشارْ ني الرأس أس بئعـاع النار في الحطب وانتشارها مآل الزجاج: يقال للثيب إذا كثر جدآ تد الشتعل رأس فالان وأنتد ليديد():


إذا تعب بـبيبه ولم يحصل مطلوبه، يقول : لم أكن أتعب بالدعاء ثم أخيبـ.




$$
.1 \cdot \lambda / 1
$$



 .
(7) البيت في ديوانه هن قصيدة يتحدث فيها عن مآثره ويأسه لفقد أخيه هطلعها :


















 العواتر مثله ولداً وهو قول مجاهد قاله : يعني! :لم يجهعل له مثُلًا في الفضل .


$$
\text { يفسقونه البقرة: } 90 .
$$




ص •ع•ع والنشر r/rav.




ندد أتت بلانظ: رأناًا، و وناه .





والمراد بالسمي: المثل والنظير كقوله تعالى ؤهل تعلم له سمياً (1) أي مثلًأ وعدلًا، ولم يكن ليحيى مثل من




 الصالحين (1)

##  








(Y) ساتط من جـ.
 الحفاظ ص عه


$$
.01 / 1
$$


 بياض ني هـ ما بين الأتواس داخل الحديث. ومعنى : وحصوراً: أي لا يأتي الناس. الصحاح: حصر.
 ( ( ) (1) في هو يقالن.



> (1r) تريم 1/Y، 1/4.
(• (1) ساتط من د.
.1\&A (1) (1)
(IT)

الوسط فِ تفسبر القرآن المجِيد/ج/r

سونوة مريم／الآيات：•1－1
 لك كـخلقك ．

$$
\begin{aligned}
& \text { 中 } \\
& \text { 仿 }
\end{aligned}
$$


共 خرس، فال محاهد ：أي لا يمنعكك من الْكلام مرضى، وسوياً ：منصوب على الخالّ، وقد مضهى مثل هذا في سورة
 إليهم ：وأشار، وقال مجاهذ كتب لهم في الأرضى ：أن


إشارة．








 بكر الحارثي أنا أبو اللتُيخ（0）الحافظظ، نا عبلد اللهُ بن محمل بن حبال（7）، نا عمرو بن علي، نا أبو عاصـم العباداني


 شـذرات الذهب ش／r T9 طبقات الحفاظ صر PAI． （7）（7 هـ：عمران．
$\qquad$ سورة مربم/ الآيات: 17 - 17

علي بن زيد (") عن يوسف بن مهران عن ابن عبان قالٍ : قال رسول اللّ





 المواطن الثلاثة




 أهلها ممن كانوا معها في الدار يقال : انتبذ فـحل ناحي
 شُديد البرد نجلست في مشرقة للشمس. وقال عكرمة: أرادت الغسل من الحيض فتحولت إلى مشرقة دارهم للغسل



 أي أرسلني ليهب لك، ومن قرأ لأهـب (4) أسند الفعل إلى جبريل والهبة من اله ولكن أسند إلى الـلى الرسول، وقوله:












 و










 خرق اعتلالها(ما() تال ابن عباس: فسمع جبريل كالامها وعرف جزعها:

$\qquad$
(1) (1) ساتط من جـ.
(Y) في ال، بـ بشيرآ.



(0) في هـ: وذلك.
 لثمانية


# جَجْنِّنِّ 









 عاصم تساتط على وزن تفاعل وساقط بمعنى أستط والمساقطة والتساقط على ما ذكرنا بمعنى الإسقاط، والرطب:




 زيد : كان في بني اسرائيل من أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام فلا يتكلم الصائم حتى يمسي
(1) (1) (1) (Y) ترأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر من تحتها بفتح المدبم والتاء ، وترأ نافع وحمزة والكسـائي وحفص عن عاصم

 rin/r (r) ساقط من النــخة (د) وحياة الجذع حتى صار فبه ثمروأ رواه ابن جربر عن اسباط عن الـدي والسدي معروف بضعفه. ابن جرير
.





$$
\text { النخلة) كما في الألوسبي AE/ / } 1 \text {. }
$$

(1) الحج : 10 - كتب بالقتلم م

$$
\begin{aligned}
& \text { (الـري : الجلدول والنهر الصغير . ابن جرير (1) } \\
& \text { (د) (II) } \\
& \text {.ov/17 رواه ابن جرير عن الضحالك تفسير ابن جرير (IY) }
\end{aligned}
$$


 ولدها فأمرت بالكفـ عن الكلام ليكفيها النكالام ولدها بما يبرىء، ساحتها (1)


 حَيَّ حَ حِّةٍ














(1) هو وهب بن منه وسثاتي ترجمته بعغ.
(r) تنـبِر ابن جرير ov/IT.














 حتى لم بضرني شيطان، والآية مفسرة في هذه السورة قالوا لما كلمهم عيسى بهذا علما علموابراءة مريم المي ثم سكت عيسى فلم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان.



 من أنه ابن اله وأنه إله ؤقول الحق أي الحي القول الحق فأضيف القول إلى الحق كما قيل حق اليقين ووعد الصدق،







 إخبار عن عيسى أنه قال ذلك المعنى : ولان الله ربي وربكم، ويجوز أن يرجع إلى توله وأوصـاني بالصـلاة والزكــاة =




(1) رواه ابن جرير موتونا على مجاهد وتابعه في ذلك ابن كثبر تفسير ابن جرير T/T/ T .




















(1) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو(وأن الله) بفتح الهمزة السبعة لابن محجاهد ص • ا؟ ومي قزاعة ابن عامر وعاصم وخخمزة والكـــائي


(r) أي تال بعضهم (بالآب والابن والر وح الثفدس).

 . $9 \mathrm{r} / \mathrm{r}$
 ابن سعل



1N0 $\qquad$ سورة مريم/ الآبات: | 1



يرجعون يردون بعد الموت.





 جاءني من ربي لأرشدك إلى دين مستقيم ولا












(r) ليست ني مـ: با أبت في الآيتن.
 (^) فيما عدا هـ بـابيه.

(9) (9 حفياً: معناه كان عالماً لطيفاً يَيب دعوته، ولـفي معان أخرى كثيرة ليس هذا موضعها وإنما يراجع لــان العرب مادة الحفاه،
(د) (1")

سـورة مريـ//الآبات: 9 ؛ ـ ـ
 أنتّم بعبادة الأصنام لأنها لا تنفعهم ولا تجينب دعاءهم

فَلًَّا

 وحشته من فراقهم باولاد كرام على الل تول الاككرين قالوا: يعني ما بسط لهم في الدنيا من سعة الرزق. وتال آخرون: بعني الكتاب والنبوة ووجعلنا لهـ
 عليهم
莅






 عِنلَ رِّهِهِ دَرِّبِّا




(Y)
(8) القصص : (\% )
 14: ط (i) (V) بمعنى الْـجالس والمنادم .
(7) (1) معجم البلدان
 rvv/l.


 التي فرضت علينا ولوكان عند ربه مرضيأه قال : يريد فام الش بطاعته .





لماعرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة(1)


هأولثك الذين أنعم اله عليهم من النبيين يعني الذين ذكرهم من الأنبياء في هذه السورة ثم بين مراتبهم في شرف



 أرشدنا واصطفينا وإذا تتلى عليهم آيات الر حمن خرو وا سحجداً وبكيا قال ابن عباس : سجّداً لله متضـرعين إليه قال الزجاج: قد بين الله أن الأنبياء كانوا إذا أسمعوا آيات الله سـجدوا وبكوا .


قوله : غلخلف من بعدهم خلفي) قال السدي : هم اليهود والنصارى وقال مجاهد وقتادة : هم من هذه الأمة عند (1) جرهم بطن من القحططاتية كانت منازلهم أولاَ باليمن ثم انتقلوا إلى الحجار فنتلوه ثم نزلوا بمكة واستوطنوها . معجم قبائل العرب
 (Y) في أ أهله (بالصلوة) وهي مكررة. . Irr: :


 . ساتط من جـ (V) (^) (^انط من هـ ط الحلي




 محمد بن نصير القرشي، نا محمد بن أيوب أنـا عمرو بن مـرزوق، نا نا شعبـة عن أبي إبسحاقٌ غن أبي عبيـدة




## 







 ولا عشية ولكنهم يؤتون برزقهم على مقدار ما يعرفون من الغداء والعشُاء قال قتادة : كانت العرب إلذا أصاب أحد
(1) في هـ يتبارون والنص في تفسير الطبري vo/17.





(r) أي ابن مسعود.

مجمع الزوائد 00/V ورواه ابن جرير بالنص TVo/IT.
 مجوسنـــا أو ولد مسلماًا .
(T) معاني القرآن للفراء IV•/ . .
(V) في جـ ابن جرير .

يؤيد هذا فول الش تعالىى في سورة الزمر غوقالل لهم خزنتها سلام عليكم طبتمه.

الغداء والعشُاء أعجب به فأخبر الله أن لهم في الجنة رزقهم بكرة وعشُيا على قدر ذلك الوقت وليس ثم ليل [ولا نهار]"(1) إنما هو ضوء ونور وقال الحسن: كانت العرب لا تعرف شيئاً من العيش أفضل من الغداء والعشاء فذكر اللّ جنته فقال: لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
 وذلك أن اللّ تعالى يورث عباده المؤمنين من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو آمنوا وجوز أن يكون معنى يورث تعظيم ذلك ونتزلمم إياها وتكون كالميراث لهم من جهة أنها تمليك مستأنف وقوله وهامن كان تقياً ها أي من اتفى هعصية الله وعقابه بالطاعة والإيمان .




 قال : وكان هذا جوابآ لمحمد








 بشيء من أسمائه فلله حقيقة ذلك الوصف.

الحفاظ


















معنى الابتداء بهم دون أتباعهم لأنهم كانوأارؤساء في الضّلالة.



 حرف الكراء).

(0) (0) يرنس بن حيب البعري ت سنة
 (V) (V) الكتاب لـنيبري (1) في هـ: إلا هو

الناس على الحكم بظاهر الآية وهو أن الخلق كلهم يردون النار ثم ينجي الله المؤمنين أخبرنا أبو القاسم بن حمدان نا نا






 عبد اله بن رواحة وقال آية نزلت ينبني فيها ربي أني وارد النار ولم ينئني أني صادر عنها فذلك النـي الذي أبكاني، وراني











 .













سورة مريم/ الآيبانن: V1،
دخل أهل الكجنة الجنتة قالوا ألم يعدنا ربنا:أن نرد النار فيقال لهم : بلى ولكن مردتم بها وهي: خامدة:
أخبرنا اسمماعيل بن النصر آباذي، أنا هعحمل بن إبراهيم المححاملي، نا محمدل بن ابـراهيم البوشنجي (") ، سليم بن منصور بن عمار سحثني أبي قال؛ حدثني بشير بن طلحة عن خالد بن اللدريك عن يعلم بن منبه عن رسو
 الحمى حظ كل مؤمن من' النار ثـم قوأ وإن مْنكم إلا واردها وعلى هذا من حم من المسلمين فقّد وردها لأن الحمى مر|





 الظالمين

 . $1 / 9$

والورود • / / آז.

 عند اله
 باب في الحمى Y•O/Y. Y
(V)
 الحفاظ (و (1) ).















 فليخافوا نقمة الله بالاهلالك كسنة من قبلهم من الكفار .









 تولهم هأي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً هـ

 يمده في ضلالته ؤوالباقيات الصالحات) الأذكار والأعمال الحسنة من الطاعات التي تبقى نصاحبها ولا تحبط وأخير
(1) (1) ساتط من د، هـ

. 14 ( العنكبوت ( ${ }^{(r)}$


الومبط في تفسبر القرآن المجيد/ج جا

 رددعليك أي أنفع لك والمعنى : أنه يرد عليك ما تريد.







 الأعمشُ غن أبي الضححى عن مسروق عن خباب قال كنت رجلاً قيناً (9) وكان لي على العاصي








$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ني هـ : رد الثوابب. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

> (1) (1) ساتط من هـ د د ني هـ عبـ الة بـ بن محمد.
> (V)


 باب سؤال اليهود النبي
 إياه وإبطال ملكه، وهذا تول ابن عباس وقتادة، ، ؤويأتينا فردأ ئأتي الآخرة بلا مال ولا ولا



 فال الهل تعالى: وكلا




 شيطانآ (0) فمعنى الارسال ههنا التسلبط.


 أجلت لعذابهم وهذا من أبلغ الوعيد والمعتى : أنا أجلناهم إلى أجل يبلغونه تعد أنفسهم إلى تّام ذلك الأجله . قوله:













 يرجو إلا الهن .


 فَرْدًا

 (0) ${ }^{(0)}$





(1) النعمان بن سعد الانصناري الكوفي انظر تهنذيب التهذيب • (1)


$$
\text { شـذرات الذهب ا/ } 9 \text { ع . }
$$

(r) صتحع على بُرط مسلم ولم يخرجاه المـــتدركُ TVV/r.r.
(!) في هـ: ظلماء.


(A) في فيما عدا جـ: انئتق.





 مال ولا نصير يمنعه.





 مودتهم ورحمتهم.




 = 151/17
(1) فيما عגا د، هـ عبله .
(Y)
 (§) رواه اللييّهي في بَمع الزوائد رنسبه للطبراني في الاوسط والكبير عن ابن عباس ونبه بشر بن عمارة وهو ضعيف المجمع كتاب التفسير سورة مريم $00 / \mathrm{V}$.

 (1) لبــت في د، هـ


.



 قتادة : هل ترى من عين أو هل تسمع من صوت.


مكيّة وآياتها خمس ونالثون ومائة

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر، "نا خشنام بن بشر بن المغيرة، نا إبراهيم بن المنذر الخزامي، نا إبراهيم بن المهاج
 قائوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطويحى لأجـواف تحمل هذا وطوبى لألسن تتكلم (1) بهذاه .




بسم الله الرحمن الرحيم:



 أنز ل عليه الوحي بمكة اجتهد في العبادة حتى أنه كان يصلي على إحلى

 مجمع الزوائد كتاب التفسير وسورة طه .




 سورة طه




المبرد: لكن تذكرة أي لكن أنزلناه تذكرة أي لتذكر به من يخشى الله، والتذكرة مصدر كالتذكير وأتنزيلاً أي ني نزلن.






(1)
(1)



من المتشابه آيات الصفات نحو (الرحمن على المرش أستوى) (ولتصنع على عيني) و (يد اله فون أيدبهم) . وجمهور أهل السنة منها










ومن ذلك صفة الاستواء، وحاصل ما ما رأبت فُّها مبعة أجربة :
 (ب) الستوى بمعنى استولى ورد بوجهين :



 فلو كانت نعلا لنكتبت بالألف كتوله : إعلا في الأرضي،

 ورد بأنه يزيل الآبة عن نظمها ومرادها.



 عباس ومجاهد وقتادة السر ما أسررت في نفسلك وأخفى ما لم تحلـ الم بل به نفسلك مما يكون في غد علم الله فيهما

 تأنيث الأحسن .

## 



قوله غوهل أتالك حديث موسى) هذا استفهام تقرير بمعنى الخبر أي: : وتد أتالُُ، ونحو هذا قال ابن عباس؛


 هدى) قال ابن عباس: من يدل على الطريق وقال مجاهد : هاديأ يهدي إلى الطريق، قال الفراء: : أراد هادياً فذكره
. ${ }^{(1)}$ =
 قاله الفراء والانتعري وجماعة أهل المعاني .






(r) في هـ هـ : سر.
(\%) ساتط من بـ
 يجوز من الثـروط في الاسلام


بلفظ المصدر (1) قال السدي : لأن النار :لا تخلو من أهل لها وناس عندها.

㐿











 ذكرت أن عليك صاهة كت في وقتها أو لمُ تكن، هذا تول عامة المفسرين، وروي ذكك مرفوعأ أخبرنا عمرْ بن أحمد
(1) معاتي القرآن للفراء /V0/ro بتصرف.
(Y) (Y)
الُدر ع/••ب٪.


) أخرجه أحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن ألمنذر وابن أبي حاتم عن وهب الدر المنورد \& • .

 (V)

 صاحب رسالة اللخخل في تفـير الخازنـن .


(II) (I (I)

عمر الماوردي، أنا عبد الل"(") [الرازي (')، أنا محمد] بن أيوب، أنا هدبة بن خالئد، نا همام " (')، نا قتادة عن أنس





 من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين (^) قال ابن الانباري : والمعنى في إخفائها : التهويل والتخويف لأن الناس إذا




 - سِيرتَهِّ ولوما تلك بيمينك يا موسى الْ قال الزجاج : ما التي بيمينك؟ ومعنى سؤال موسى عما في يله من العصـا التنبيه
 والتوكؤ التحامل على العصا في المشي وغوأهش بها على غنمي فال الذراء: أضرب بها النُشجر اليابس ليسقط ورفها



> (1)في هـ عبد الش بن محمد. .

 ( ) ( ) ( ) أرجه البخاري في كتاب المواقيت باب من نسي صلاة فيصلها إذا ذكرها ، ومسلم في كتاب المساجد باب تضاء الصـلاة الغائبة

$$
\text { . } 2 v v \text { ، } \_v>/ 1
$$





> (•1) في هـ: واهدتها .














 فتركه ثم عاد إليه عاد إلى سيرته، قال الزّجاج المعنى : سنعيدها إلى سيرتها، فلما حذفت إلى وصنل إليها الفعـلـ









「





(Y) في هـ: بيضاء من غير سوء وما بين الثوسبين مكرر نيها



الكبرى| أراد الاية الكبرى، قال ابن عباس : كانت يد موسى أكبر آياته.
اواذهب إلى فرعون إنه طنـى جاوز القـندر في الصصيـان، وذلك أنه خرج في مـصيته إلي فتجاوز به
 كلف من مقاومة فرعون [وجنده](1) [وحده](T) فسأل اله أن يوسع قلبه للحق حتى بعلم أن أحد لا يقدر على مضرته إلا
 وهواحلل عقدة من لساني| قالل ابن عباس يريد أطلت عن لساني العقدة التي فيه حتى يفهموا كلامي وهو قوله بويفقهوا






 بصير آ عالماً إذ خصصتنا بهذه النعمة، فاستجاب الله دعاءه.







غوهال قد أوتيت مـؤلك يا موسى وحل العقدة من لسانه وبعث معه أخاه هارون ثم أخبر بمنته عليه قبل هذا فقال : الوالقد منتا عليك مرة أخرى ألهو أي أحسنا إلبك وأنعمنا عليك قبل هذه المرة تم فسره بقوله وإذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ألي أي ألهمنــاها حين عييت بأمركا ما كان فيه سبب نجاتك من القتل ومعنى ما يوحى ما يلهم ثم فسر ذلك الايحاء نقال وأن اقذفيه في التابوته أي اجعليه فيه بأن ترميه فيه هو(فاقذفيه] (A) في اليـم
(0) ابن مجاهد ني كتابه السبعة ص ^1 § .

(V)
( ( ) ساقط من جـ.
(1) ساقط من د، هــ
(r) ليست في أ، بـ
(Y)


بالساحل



















 الحب ودعارته ويراجع لـسان العرب مادة عـتّ .


(T) ساقط من هــ
(Y)
 (1) (1) ساتط من جـ.


 أبي أيوب وهما ثقتان . مجمع الزوائد كتاب التفـــير سـورة طه Y/Y

 من كلام العرب، أنْ تجتزىء بحذف كثير من الكلام إذا كان المعنى معروفاّ(") ومدين بلد شعيب وكان على ثُمان مراحل من مصر هرب إليها موسى فأقام بها عسر سنين.

قوله هؤم جئت على تدر يا موسى| يعني على رأس أربعين سنة وهو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء هذا قول المفسرين والمعنى : على الوعن الذي وعده الله وقدره في علمه أن يوحى إليه بالرسالة وهو أربعون سنة، وهذا معنى قول محمد بن كعب ثم جئت على القدر الذي قدرت أن تجيء

قوله واواصطنعتك لنفسي الاصطناع: اتخاذ الصنيعة وهو الخير تسليه إلى إنسـان قالل ابن عبـاس: يريــ اصطنعتك لوحيي ورسالتي والمعنى لتتصرف على إرادتي ومحبتي وذلك أن تبلغـة الوحي وقيامه بأداء الرسالة تصرف على إرادة الله ومحبته . وقال الزجاج : تأويله اخترتك لإقامة حجتي وجعلكك بيني وبين خلقي حتى صرت في التبلين

 الكفاء: في ذكري وعن ذكري سواء(0) والمعنى لا تقصرا في ذكري بالإحسان إليكما والإنعام عليكما وذكر النعمة

 إلىى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد العزيـز المروزي في كتـابه أنـا محمد بن


 النجنة وكان لا يقطع أمرآ دون هامان وكان غائباً نقال فرعون : إن لمي ذا أمر وهو غائب حتى يقدم فلم يلبث أن قدم
— (1)



 (7) ابن جوير


(9)

(11(1) سن المعروف أن السدي متهم في حديثه فلا يصح مثّل حديثّه هذا وإنما هو من المنمول عن أهل الكتاب فلا بعتد به. (1) (1) أبي الملك.

هامان نقال له فرعون أعلمت أن موسى قَد دعاني إلى أمر أعجبني وأخبزه (1) بالذي دعاه إليه وأردبت أن أقبله منه فقـل


 فبكى يحيىى ثم قال إلهي هذا رفقك بمُن يقول أنا إله فكيف رفقك بمن يقول أنت إلهي إن قول إلا إله إلا الله يهامر


 الرسنل وهم يرجون ويطمعون أن يقبل منهم وقال ابن الانباري مذهب الفراء في هذا: كي يتذكى أو يخشى في تقديركـ وما تَضِيان عليه ${ }^{\text {ت }}$.







 وجل ثناؤك ولا إله غيرك) (9)


(1) في هـ: وأخبرني.
(Y) هذا من الاسرائيليات التي لا تكذب ولا تصبق ويجوز روايتها ما لم تخالف أمرآ من أمور العقّبدة.




(V)


 اتنع الهدى سلم من عذاب الله يدل على هذا المعنى قوله:
 التعه فإنه يسلم من العذاب فأتيا فرعون وبلغاه الرسالة الـة

 (㹲









 وضل الكافر عن المحجة وضل الناس إذا غاب عنه حفظه ومعنى لا يضل ربي ولا ينا ينسى عن شيء ولا يغيب عنه شيء ثم زاد في الاخخبار عن الشّ وبيان وصفه فقال :



 والمعنى : أدخـل في الارض لأجلكم طرفـأ تسلكونها كما تـال ابن عباس: سهـل لكم فيها طـرقاً ؤوأنـزل من


 الوسبط في نفسير القرآن المجبد/جr/






 و申ومنها نخرجكم تارة أخرى عن عند البعث كما أخرجكم أولاً عند خلق آدم من الأرض.












 في ذلك اليوم.














 أيضاً هذه المعاملة كما فال فائلهم :
أي فــلوص راكـب تـراهــا طــاروا علاهن فطر عــاهــا(9)

 ستقفيه العرب بألستتها، وقال الزجاج لا أجيز هذه القراءة لأنها خلاف المصحف ولا لا ألجيز مخالفته لأن اتباعه سنة،
 (1) الضم في فيستتكم تراءة حمزة والكــائي ورواية عن عاصم من أسحت أما باتي القراء وروابة عن عاصم فقد ترأ (فيستكمم) بفتح الباء
(r) معاني القرآن للفراء


العرب | / +1. .

هارون .

ابراهمب الابياري ص ص r79 الجمهرة ص IVY .

 علامن فئك علامها القاموس ماءه طار .
 (1) انظر المبعة لابن مجاهد ص 1919. ومذا الموضع فيه خلان كبير بين العلماء ولكن أكتفي هنا برأي ابن جرير الطبري في تفسيره في=

وأستحسن الزجاج هذه القراءة قال: وكان الُخليل يقرأ بهذه القراءة والاجماع أنه لم يكن أحد أعلم بالنُحو من الخليل








 تزول بكل حال كما نالت العرب الذي نم زادوا









 الـُشخين (T)
 ذريعة للطعن ني الاسلام وني القرآن، لتوهين نهة المسلمين بكتاب ربهم والجواب عن هذه الثـبهة. أولُا رد الخبر.
 مرجئأ خيبئًا



|الصحابة، وتصويب كتابتهم(t).


 التواتر القاطع، سانط مردود.










 يقال أتيت الصف بععنى أتيت المصلى واوقد أفلح اليوم من استعلى ألى| قال ابن عباس : قد سعد اليوم من غلب، ومعنى استعلى : علا بالغلبة .







= هـ ـ يجاب عن تصحيع السيوطي. بان هذه الرواية على نرض صحتها، نهي رواية آحادبة، لا يبيت بها فرآن وهيمعارضة للقطيمي




> بالقبول نهي باطلة لا محالة اهـــ" .




كل رجل عصط وحجل غليظ مثل حبال النسفر (1) وقال عكرمة: كانوا تسعمائة، وقال محمد بن إسحجاق (I) كانوا خمر|



 الزجاج: القراءة بالجزم جواب الامر |"



 وَأَلّْى فَطَ








$$
\text { (1) رواه ابن جرير عن القاسم بن أي بزة. ابن جرير } 17 \text { / } 1 \text { ا . }
$$


ألحديث فلا يعتد من فوله هذا .
 .rry/r
 . $1 \mathrm{l} / \mathrm{r}$

 (V) في ألأجزابب.

 فيه وجهين أحدهما لن نؤثرك على الله الذي خلقنا والثاني :أنه قسـم (٪) "فاتض ما أنت فاض

 قال ابن عباس : إن فرعون كان يكره الناس على تعلم السحر (") وذكر في التفسير أنه أكره السحرة على معارضة موسى بالسحر وألهَ خير وأبتى ها قال محمد بن إسحاقٌ : خير منك ثواباً وأبقى عقاباً، وقال محمد بن كعب: خير منك


鲑 -

قول الله تعالى و\$إنه من يأت ربه مجرمأُ قال ابن عباس في رواية الضحاكُ : المجرم الكافر، وقال في رواية عطاء: يريد الذي أجرم وفعل مثل ما فعل فرعون هفإن له جهنم لا بموت فيها ولا بحيا
 يي المكروه إلا أنه لا يبطل فيها عن إحساس الألم والعرب تقول فلان لا حي ولا ميت إذا كان غير منتفع بحياته وأنشد بن الأنباري في مثل هذا المعنى :

(黄 (\$فأوئك لهم الـلـرجات العلى) يعني درجـات الجنة وبعضهـا أعلى من بعض والعلى'(1) جمع العليـا وهو تأنيث الأعلى (9) أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفارسي أنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب القرشي، أنا محمد بن
 هل الدرجات العلى ليراهم من هو أسنل منهم كأضوأ كوكب دري وإن أبا بكر وعمر منهم|"(1(')توله :


. (Y) معاني القرآن للفراء (Y)
(V) البيت في لسان العرب نصل الطاء حرف الميم


(8) ليست في هـ

 (1) (1) (1) أهل اللجنة أهل الغغف كما يرى الكواكب في اللسماء وليس فيه وإن أبا بكر وعمر منهم وروى أبو داود هذه الزيادة في سننه، كتاب










 الرمناده (0) ثم ذكر الهم منته على بني إسرأئيل فقال :

## 








 من الحلول بمعنى الوقوع ويمل الكسر قولهـم حل الثيء يكل حلا وحلالًا إذا انحلبت عنه عقدة التحريموزابل عنه (11)الحظر وذللك أنهم ما بم يطغوا
 النار يقال هوى يهوي هوياّ إذا وقع في مهواه .

$$
\text { (0) الزخرف: } 44 \text {. }
$$

(7) ساتط من هــ .


(ll) في جـ منذ.
(") معاني القرآن للفراء

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) في هـ: يبسن. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. }{ }^{\text {f }}
\end{aligned}
$$




 عبد اله بن خراش عن العوام بن حوثبب(1) عن سعيد بن جيبرئم اهتدى قاله : لزم السنة والجماعة


 مَّوَعِدِى ألكَّامِيُّ

قوله و申ما أعجلك عن قومك يا موسى قال المفسرون: كانت المواعدة أن يوافي موسى وجماعة من وجوه





 وقع بارض مصر فدخل في بني إسرائيل وكان من قوم يعبدون البقر وكان حب عبادي

 غضب من ربكم| بعبـادتكم العجل والمعنى أم أردتـم أن تصنعـوا صنيعاً يكـون سبـ غضب

 ارتكبوا لكثرتهم وقلتنا وجاء في الرواية ان الذين لم يعبدوا العجل كانوا اثني عشّ ألفاً وافتتن الباتون بالعجل وكانوا

| (0) |  |
| :---: | :---: |
| (1) | (1) (\%) (1) |
| (V) |  |
| (1) الاءراف: 10 (10) | (\}) (\%) مذا الخبر مروي في حديث |

 المصدر الحقيقي يقال ملككت الشُيء أملكه ملكاً والملك (\&) ما ملك ومن قرأ بضم الميم (0) فُمعناه بِقدرتنا'وسلطاننا لم نقدر على ردهم ثم ذكروا قِصبة اتخاذ العجل فقالوا واولكنا حملنا أوزاراً من زينة القومجا أي أثقالًا وأحمالًا ،
 الأحمال وزينة القوم حليّ آل فرعون استعاره بنو إسرائيل قبل خروجهم من محر فبقي في أيديهم ؤكان مبوبىى أمر








 إلهكم وإله موسى، يعني قالْ السامري ذلك ومن تابعه ممن افتتن بالعجل، قال سعيد بن جبير : عكفوا عليه وأحم
 موسى إنما طلب هذا ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر فعيرهم الله تعالى بصنيعهم وقال موبخاً أفلا يرو ألا






 والنشر بر/r
 ص


(1") في هـ: فيقّفونها.
(II) في هـ: انسـبت
(IY) في (IV)





 .i气










 حين فلت لك اخلفني في قومي فلما اعتذر هارون بهذا العذر .


 كونهـا من أسباب عدم الفعل .






 نَسْنَا




















 (1) في هـ: نفسهـ


 () في أ، ب فقالل من المسيسة.





 حملأِه قال الكلبي : بئس ما حملوا على أنفسهم من المآثم كفرآ بالقرآن وفوله:
 ِيَ
















$$
\begin{aligned}
& \text { = }
\end{aligned}
$$

(r) الثمل : AV وقراءة العامة (ينفح) بضم الباء ونح الفاء قرا بها ابن كير وحمزة والكسـائي وابن عامر وعامم وأبو جعفر ويعقوب ونانع

 ص ص $19 \wedge$ لابي العباس أحمد القلقتنندي ط دار الكتب الاسلامية بيروت.






 والمعنى غلى هذا إلتفسير سكتت الأصواّت فلا يجهر أحد بكلام إلا كالسر من الإشارة بالكشفة وتحريك الفمّمن من







 إلى الهّ لأن عباده لا يحيطون به علماً .







 (حليم) التوبة: (r) ساتط ما من د.

(V) (V) سأظظ من هـ.


(9) في بـ فلا يخان.
(1) ما بين القوسين ساتط من د.
|النهي(") فهو حسن لأن المعنى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلئمن لأنه لم يفرط فيما وجب عليه ونهيه عن
 عن ابن عباس لا يخاف أن يظلم فيزاد عليه في سيئاته ولا أن يهضم من حسناته، وقال الضحاك لا لا يؤخذ بذنب لم يعمله ولا تبطل حسنة عملها



 الشرك بالاتعاظ بمن (r)




 علماً أي بالقرآن ومعانيه وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الاية قال : اللهم زدني علماً وإيماناً ويقينا.


 ,

 وتركرا الايمان بي وهم الذين ذكر في قوله ؤلعلهم يتقونه والمعنى أنهم إن نقضوا العهد فإن آدم أيضاً عهدنا إليه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ابن متجاهلد في كتابه السبعة ص \&Y \& } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

 الصلاة باب الاستماع للقراءة ا/ /الrبا ط الحلبي .
























$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في دد ترك أمري وما عهد به. } \\
& \text { (Y) (Y) في هـ: بياض } \\
& \text { (Y) (Y) (Y) تفسير غريب التقرآن لابن قتيبة (Y) }
\end{aligned}
$$



 (
|بي سعيد ويزيد بن هرمز (1) عن أبي هريرة قال قال رسول اللّ

 |لتوراة قبل أن يخلقني قال بأربعين سنة قال فوجدت فيها وعصى آدم ربه نغوى قال نعم قال أفتلومني أن أعمل عملأ


 قوله :

 لَ ؤفمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى هُ أخبرنا أبو بكر التميمي، أنا أبو الشيخ الحافظ، أنا أبو يحيى الرازي، نا


 قوله وومن أعرض عن ذكريج قال عطاء عن موعظتي وتال الكلبي عن القرآن فلم يؤمن ولم يتبعه هوإِلن له





(§) (§) سانط من د، وسفطت هـ ما بين توله أربعين سنة الاولى والثانية.

.r•६r/₹
(7) الاغراف:





الوسبط ن تفسير القرآن المجبد/جr/0.010









 نتركك اليوم في النار .

وأعظم مما ذكر من عذاب القبر .








 أعرفه مجمع الزوائد كتاب التفـير سورة طبا.




179/r ط الحلمي.
(0) هعاني القرآن للفراء 19 19 ا
 بالفتَ فنسخ الصبر
 وأطراف النهارهِ يريد الظهر وسيمي وقت صلاة الظهر أطراف النهار لأن وقته عند الزوال وهو طرف النـ النصف الأول


 هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم إن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشتمس وقبل غروبها فافعلوا وقرأ هذه الآية

 التّاء (1) فمعنا ترضى بما تعطاه من الدرجة الرفيعة واختار أبو عبيدة هذه القراءة واضعاً لها معنين ترضا تعطى الرضا الرضا
 وَلَ تَمُنَّ鲑





 يروق الناظر عند الرؤية قال ابن عباس والسدي : زينة الدنيا وقوله (\$لنغتهمم فيهِ لنجعل (9) ذلك فتنة وضلالة بأن أزيد

.

1
(0) في هـ هـ د العقابِ.
(1) فرأ الكسـائي (ترضى) بضم التاء واخلف عن عاصم وفرأ الباتون (ترضى) بفتح التاء السبعة لابن مجاهد/ YY0 \& .
(V)


(9) ني هـ: لبجعل .



 (r)


 عباس يريد الذين صدقوكُ واتبعوك واتتوني قوله:
 هَا











مكيّة وآياتها الثنا عثرة ومائة

 [الباهلي] (1) عن أبي بن كعب قال: قال رسول اله اله
وصافحهُ وسلم عله كل نبي ذكر اسمه في القرآنه( (r)





$$
\begin{aligned}
& \text { (بسم الله الرحمن الرحبم) }
\end{aligned}
$$







 الضمير في وأسروا قال المبرد: وهذا كقولك في الكلام: إن الذين إلى الدار انطلقوا بنو عبد الها اله على البدل مما في في

(1) فيما عدأ د، هـ عبيد الذ













 بطل أن يكون سبباً لإيمان هؤلاء





 النشّر
(
(2) ني هو: في
(0) (0)





 فرعون وملئه فابتلعتها جميعاً .


## YMI

 سورة الانبياء/ الآيات: "1 ـ 10 ٪إن كنتم لا تعلمونه أن الرسل بشر وذلك أن اليهود والنصـارى لا ينكرون أن الـرسل كـانوا بشـراً وإن أنكروا

 كانوا خالدين يعني يموتون كسائر البشر وأثم صدقناهم الوعده أي أنجزنا وعدهم الذي وعدناهم بإنجائهم وإهلاك النك
 المسرفين | قال : يريد المشركين وهذا تخويف لكفار مكة ثم ذكر منته عليهم بالقرآن فقال :




 وذلك أنه كتاب عربي بلغة قريش، وقال الحسن : فيه ذكركم أي ما تحتاجون إليه من أمر دينكم رو أفلا تعقلونج


 البصر، ويجوز أن يكون المعنى لـا ذاقوا عذابنا، قالل المفسرون: هؤلاء كانوا قوماً كذبوا نبيهم وقتلوه فسلط اللها


 |

(1) في هـ: وهم.
(r) ساقط من هـ.
(Y)


(V) في تفسير غريب التقرآن لابن تتيبة أنرفتكم ص YA\&.

$$
\text { | (A) الإسراء: 7 } 1
$$

(9) كان الأولى أن يقول (امتهزووا) هروبأ من التعبير المشُعر بزعم الذين كفروا بان الملائكة إناث.
r||- 17 |- سورة الأنبياء/ الآيات







 يِّتُوْونَ











ألا زعمت بسباسة اليوم أنتي كبرت وألا


(Y) (Y)
 " ألا عم صباحـاً أيهـا الُْطلـل البـالي ومـل بعمن من كان في الععـر الخـنلي

وزوجه يكونان عنده لا عند غيره(1) وقوله وإن كنا فاعلينج المفسرون يقولون : ما كنا فاعلين، قال الفراء والمبرد








 (V) ${ }^{\text {( }}$





 وتقوم وتجلس وتجيء وتذهب وتتكلم وأنت تتنفس وكذلك جعل لهم التسبيح (9) ثم عاد إلى نوبيخ المشركين فقال :





 على معنى آلهة [مم](1'('غير اله كما يزعم المُشركون وهذا قول جميع النحويين الأخفـُ والزجاج وأبي علي الفسوي

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) معاني القرآن للفراء } \\
& \text { (Y) ساتط من ب (Y) }
\end{aligned}
$$

(A) (A) كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري أبو إسحاق المعرون بكعب الأحبار ت سنة












 أن أحرز (‘‘)



 (1) ساقط من هـ. ( ( $)$

النهضة
(ध) (ويما عدا هـ، د: فيها.

$$
\begin{aligned}
& \text { (v) في هـ: كما. } \\
& \text { (^) في هـ فـ فـما: }
\end{aligned}
$$

(0) في هـ بـ بوجود.
(1) (1) ساقط من

(1") في هـ، د: اجرب.
(II) (II)






Yro $\qquad$ سورة الأنبياء/ الآبات: عو




 الكتب والمعنى : هذا القرآن وهذه الكتب التي (1) أنزلت قبلي فانظروا هل هل في واحد




 يَعْمَلْوِنَ



 يعملون يعلم ما بين أيديهم








# - - - 

























 iv : الحجر (Y)

(



r: النازعات (1)
(11) (1) فيما عدا هـ رجليه:
0) 0
(7) بياض في هـ






 ترجعون) تردون للجزاء بالأعمال حسنهـا وسيئها، قوله:


 يتخذونك إلا مهزوءأ به قال السدي: نزلت في أبي جهل مرّ به النبي
 فال الزجاج: يقال فلان يذكر الناس أي يغتابهم ويذكرهم بالعيوب، وفلان يذكر الش أي بصفة بالتعظيمر.


 بنتهه وخلتته من العجلة وعلى العجلة (0) وقال الزجاج :





 آياتي) قال يريد القتل بيدر هؤفلا تستعجلون) أي أنه نازل .
(1) أبو بكر الصديق : عبد الله بن أبي تحانة القرشي التيمي ت سنة ז1

(r)


$$
\text { (7) الإسراء: } 11
$$



ــوزة الأنبياء/ الآيات: גז ـ ـر




هويقولون صادقين |



 صرفها عنهم (و) هلا هم ينظر ون) يمهلون لْتوبة أو معذرة، ثم عزى نبيه فقال :












 الله أي حفظك الله وأجارك؛، ثم ذكر أن هؤلاء اغتروا بطول الأمهال إذا لم يعاجلواو بالعقوبة فقال :

> (1) ساقط من جـ
> YOA : البقرة (Y)


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من هـ نقط. } \\
& \text { (V) } \\
& \text { ( } 1 \text { ( ) ساتط من هـ }
\end{aligned}
$$






وَكَكَّكَ بِنَاحِسِبِيَ



 الغالب، تفسبر هذا تتدم في آخرسورة الرعد.













(Y)
| (

(7) الأعراف: A
(0) في هـ : لهن


IT\&/V عثمان بن أبي العاتكة سُليمان الأزدي أبو حفص الُدمشتي ت سنة 100 هـ انظر تهذيب التهذيب (A)

سورة الأنبياء/ الآبات: £




 إحسان محسن ولا يزيد في إساءة مسي؛ طاوإن كان ميقال حبة) قال الزجاج
 يكون تأويل قوله فلا تظلم نفبل شيئأ لأن المظلومين يستونون (ا) حقوقهم من الظالمين حتى لا يبقى لأحد عند ألما

 معناه : العد، وقال إين عباس : عالمين خحافظين، وذلك ألن من حسب شيئأ علمه وحفظه أخخبنرني مخحمد بن عبد العا


 وجد له من حسنة فإن لم يكن له حسنة أخخذ من سيئات المظلوم فيرد على الظالم فيرجع وغليه مثل الجبلن .

$$
\begin{aligned}
& \text { 1•r : } \\
& \text { ( ) ( ) ساتط من هـ }
\end{aligned}
$$








 (1) في هـ: تستوفي .

فيما عدا هـ: يدل على هذا (Y)












 إستفهام توبيخ وتعيير .

解











=

 \& $\varepsilon$ : الُمائدة) (Y)
(8) السرب: الطريت أو المذهب والمعن آتناه رشده وهو لم يزل ني بداية الطريت حتى عرن الحت من الباطل . انظر اللسـان: مانة سرب الوميط في نفسبر القرآن المجيد/جr/م 1 ا والصحاح: سرب









 يدعوهم بليه بوجوب الكحجة عليهم في غبادة ما لا يلفع عن نفسسه وتنبهوا إلى جههلهم وعظيم خحطاهـم ولْما رجعوا

 سهعنا نتح يذكرهـمه| أي بالغيب
 عليه بما قاله فيكون ذلك ححجة علنيه بما فعل هذا قول الحسسن وقتادة والسمدي قالوا: كرهوا أبن يأخخلوه بغير بينة، وا







$$
\begin{aligned}
& \text { EYq النشر (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$



(0) تفسير ابن بجرير / / / ن「



 ينطتون ه إلزام للححجة عليهم بأنهم جماد لا يقدرون على النطق .











 تعبدون من دون اله أفلا نعقلون) أليس لكم عقل فتعلموا أن [هذا" (8) الأصنام لا تستحق العبادة [ فلما] (م) لزمتهم
(الحجة وعجزواعن الجواب [غضبوا] (1)



 قالك السدي : جمعوا الحطب حتى ان الرجل ليمرض فيوصي بكذا وكذا من ماله فيشتري به حطباً فيلقّ، في النار


 إبراهيم حسبي الهة ونعم الوكيل فنزل جبريل هعه فضرب النار فقال ولقلنا يا نار كوني بردأ وسالاماً على إبراهيبم| فلم يبق

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) } \\
& \text { (0) بياض في هـ }
\end{aligned}
$$



||
 من بردها أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حامد العدل، أنا أبو علي بن أحمدا السرخـي



 فلم يقلر عليه فأتى نمزوذ فقالل : ائذن لي لأخرج عظام إبراهيم من الحائط فأدفنها فانطلق نمروذ إلى الحائط ور||ته الناس فأمر بالحائط فنقب فإذا إبراهيم في روخة تزه

 دمائهم ووقعت واححدة في دماغه حتى أهلكته، والمعنى : أنهم كادوه بسوء فانقلب عليهم ذلك .



 (1)
 وهاج

 تقريب التهذيب 19/19 1 ال






تفـير ابن جرير ون
(V) في د، هـ ونجيناه ولوطاً.

(9) الصافات: • . ا، واستشهاده بهذه الآبة في غير موضعه حيث أنها وردت في إسماعيل على نحو ما سـتقف عليه في دراسة موض||f الدبيح

Y\&o $\qquad$ NY - Vฯ : سورة الالنبياء/ الآيات

فاستجاب الله دعاءه ووهب له إسحاق وويمقوب نافلة النافلة : الزيادة على الأصل وهو ولد الولد، قال ابن عباس : نفله
 لأنه ولد الولد وتوله وأو كلًا أئمة




 وونوحاً إذ نادىج [دعا ربه (من قبل)] (0) من قبل إبراهيم ولوط لأنه كان قبلهما دعاعلى قومه بالهلالك فقال


وتكذيب قومه له ولونصرناه من القومج أي منعناه من أن يصلو إليه بسوء.
Q


 (2)

 بالثليل ترعى بلا راع قال المفسرون : دخل رجلان على داود وعنده ابنه سليمان أحـهـما صاحب حرث حرث والآخر صاحب
 سليمان أو غير ذلك ينطلق أصحاب الكرم بالغنم فيصيبوا من ألبانها ومنافعها ويقوم أصحاب الغنم على اللكرم حتى إذا
(1) نوح: דף (1)
(V)
( ) الكرم : شـجرة العنب.
(1) في معاني القرآن: ليعقوبب r•v/r
(Y) (Yاقط من هـ، د د (Y)
(r)
(\%)
 المنطق ص ا؟ طـ الثلثة

كان كليلة نفشُت فيه دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم، فقال داوذ؛ القضضاء مأ قضيت و.











 أول من سردها وحلقها فجمعت الحفةوالتحصين وهو فوله قرأ بالتاء (r) فلتقدم قوله وعلمناه ومن قرأ بالياء (r) (r)



 .r $/ r$
 . 19 • / / (V)


(") بساتط من جـ
(11) في هـ: ليحرنكم.



$$
\begin{aligned}
& \text { (I) رواه إين جرير عن ابن مسعود YN/ (Y) } \\
& \text { (Y) (Y) النساء : } 11
\end{aligned}
$$

لريح أن تعصف عصفت وإذا أراد أن ترخي أرخت وذلك قوله وأرخاءاً حيث أصاب) (1) أَجري بأمره إلى الأرض التي



 أن يفسدوا ما عملوا قاله الفراء اء
風












 حمراء فهبطت عليه بجراد الذهب والملك قائم معه فكانت الجراد تذهب فيتبعها حتى يردها في أندره فقال الملكا : يا يا

إسحان بستد نيه النقطاع ابن جرير
§ $\uparrow / 1 V$ V (r)


مـورة الأنبياء/ الآيات: می


 AI Cond





 سوبحَكَّكَكِ M






 وعدهم خشي أن ينسب إلى الكذب ويعير به سيما ولم تكن قرية آمنت عند حضور العذاب فنفعها إيمانها غير ڤومر
(1) في هـ: وليس


(\%) ساتط من جـ

(0) في جـ: ولقوله
(
 هذا. انظر : الميزان


 ليوم فلم يات وروي في الحديث: أنه كان ضينّ الصدر قليل الصبر على ما صبر على مثله أولو العزم من الرسل (7) وقوله (م)












 إضمار المصدر .
(0) عن هـ، 2 فقط

Y•Q/Y ( $Y$ (
V :الطلان (V)

(1) الصافات: •18. 18.


أ
 . $71 / \mathrm{V}$

Y / /^ عمرو بن الكصين العقبلي اللكلابي أبو عثمان البصري انظر : تهذيب التهليبر (11)

 سورة الأنبياء V/ VI


4*
ولــو ولـــدت فـقـــــرة جــرو كــلب
 قرأ نُنجي بنونين كما روى حفصى عنه ولكن النون الثانية من ننجي تخفىى مع الجيم ولا يجوز تبيينها فالتبس على الهـ
 فاعله ما سكن الياء ولوجب أن يرفع المؤمنين .

 وَكَ
وقوله لدنك وليأ يرثنيف)
 كلهم يموتون ويبقى هو، وقوله وأصلحنا له زوجهج قال قتادة : كانت عاقراً فجعلها الله ولوداُ، وقال الكُلبي : كاتل عقيماً فأصلحت له بالولد فولِّت وهي بضت تسع وتسعين سنة(\&) وهذا قول أكثرهم أن إصلاح زونجه إزالة عقرهما وقوله هوإنهم




 هشقوق وهو فرج، وهذا أُبلغ في الثناء عليها لأنها إذا منعت جيب درعها فهي لنفسها أمنع ولفئفخنا فيها


 rrv/l
 T: مريم ( 7 ( ${ }^{(\gamma)}$
 IV/IV تفـير إبن جرير (0) (1) (1) سـط من هـه، د

YI•/Y معاني ألقرآن للفراء (V) TV/IV رواه ابين جرير بدون يقين ثائل تفسير ابن جزير (A) (9) ني أ، ب: بالتشريف

والتخصيص وهو يريد روح عيسى وهوجعلناها وابنها آية للعالمين الله ووحد الآية بعد ذكرهما جمبعاً لأن الآية فيهما واحدة وهي ولادة ون من غير فححل قوله:






 يعني : طو ائف اليهود والنصارى . قال الكلبي : فرقوا دينهـم فيما بينهم يلعن بعضهم بعضـأوتبر أبعضهم من بعض والتقطع في هذه الآية بمنزلة التقطيع ثم أخبر أن مرجع جميع أهل الأديان إليه وأنه مجاز جميعهم نقال هواكل إلينا راجعون ومن يعمل من الصالحات) أي شيئاً منها من أداء الفرائض وصلة الرحم ونصرة المظلوم وغيرها من أعمال البر طوهو
 هوإنا له كاتبون| نأمر الحفظة أن بكتبوا لذلك العامل ما عمل ليجازى به وقوله :

 قَّهِ
 عن إبن عباس وعطاء والكلبي قال عطاء: يريد حتماً مني، وقال الكلبي : يقول وجب على أهل قلى قرية ألى أهلكناهاه




(0) ساتط من هـ
(1) تفسير غريب القرآن لابن تتيبة (Y4^)
(Y) ساتط من هـ
rr الز (r)





$$
\begin{align*}
& \text { (I) (I) بـ ويما جاء بـ ـ فقال ـ وليس موضع } \\
& \text { - في د: وأين (V) } \tag{i}
\end{align*}
$$



 أسرع، والمعنى وهم من كل شيء من الأزض يسرعون، يعني : أنهم يتفرقون في الأرض فلا ترى ألكمة إلا وقوم منمّ



 منها علم، فرجعو! إلى عيسى فقال: عهلذ اله إلي فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا: الله فذكر خروج الدجا
 شر بوه ولا يمرون بسيء إلا أفسدوه فيجأرون إليَّ فأدعـو اله فيميتهم فتجوى الأرض من ريحههم ويجأرون إلي فأدعا


 الحق


 عَالِ
啇


> (1) يس: •0



(0) في (هـ) المـتمر
(1) في هـ، د اليلا



 النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى فلا يسمعون شيهئانَ ولا يرى أحد منهم أن في النار أحدآ يعذب" (Y غيره.
















(1) في هـ: ونوعها.
(Y) رواه الهيثمي في ميجمع الزوائد ـ كتاب التفسير سورة الأنبياء ـ بالفاظ متفاربة وتال: رواه الطبراني، وفيه الحماني وهو ضعيفـ.
 (\%) ( تقدم حدبث ذبح الموت في سورة مربم عند تولا تعالى : (وأنذرمم يوم الحسرة) (0) (7) قالل الهيْمي رواه الترهذي باختصهار وقد رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عبد الصمد بن عبد العزيز المقرىء ذكره ابن حبان في











 عليناج أي وعدناكم ذلك وعذآ علينا (إنا كنا فاعلين ما ما وعدناكم من ذلك .


وقوله (ولقد كتبنا في الز بور








Vr: النمل (1)
YIT/Y/ (Y)

11 (9)
Ar/IV") (1•)
(V) ما بين القوسين ساتط من جـ، هـ (V)

VE : الز ( 1 ( $)$
Y (II) (II)
 r•o/ / (IY)



 كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادع على المشركين نقال هإني لم أبعث لعانآ وإنما بعثت فَّلً ¢أَنْ
 Iİ







 ويدل عـلى هذا ما روي أنه كان إذا شههد قتالًا قال ربب احكمم بالحق (9) قال الكلبي فحكم عليهم بالقتل يوم بدر (") (1)
(1) الدر المنثور عن إبن عباس TAV/0 ط دار الفكر، ولكن هذا الحدبث ضعيف وذلك لضعف عبد الرحيمر بن زيد العمي نقد حكم
 roo/r

(T) سآط من جـ


(7) عن أ نَ
(V) لفظ ما أدري ساقط من جميع النـنخ عدا هـ
( ) ( ) سافط من جـ










 هـشام

(Y) ساتط من ده هـ هـ

(
و الكئيد هذا الرأي ما جاء في لسـان العرب (مادة وصف火 وقوله عز وجلل : (وربنا الر من المستعان على ما تصفـون) أزاد ما تصفـون من


 (وومن ترأ سورة المج أعطي من الاجر كحجة اعتمرها، بعلد من حج واعتمر فيا مضى وفيا بقي|(1) بسم الهُ الرمن الرحميم












 والزمخششري والبيضاوي لها في تفاسيرهم كما نبه على ذلك الحفاظط، وكما اشمار إلى ذلك الحانظ العراقي بقوله :



 No/ /V / روى ابن جريـر هذه الاقوال في تفسيرح (r)
(£) في هـ: في ذلك.














شيبة(•) عن وكيع كلاهما عن الاعمشن:


 وكان بنكر ان الهّ قادر على إحياء من بلي (11)، وقال عطاء عن ابن عباس يريد الوليد وعتبه بن ربيعة،والمعنى :


(Y) ما با بين الالانقاس بياض ني هــ
r(r)

(0) (0) ساتط من هـ هـر
(1) (1) ساتط من نــ
 ( (1) (1) سانط من هـر
 (

(ll) رواه ابن جرير va/IV.

يخاصم في قدرة الله ويزعم أنه غير قادر على البعث بغير علم في ذلك إنما يقوله باغواه الشُيطان وطاعته إياه وهو قوله


























 من يتوفى من قبل بلوغ الاشد






 الحسن، وتلد بهج ومنه قوله :





وَ见ِ -
وقوله






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سـاْطُ من 'د، هـ. } \\
& \text { (V) ليست في هـ، } \\
& \text { ( } 1 \text { ( النمل : } 7 \text { ( } 7 \text { ( } 7 \\
& \text { (9) (1) هـاتط من أه، به، هـ. }
\end{aligned}
$$

(1) (
(



يجادل فيه حجة وله في الدنيا خزيه يعني : ما أصابه يوم بدر وهو أبو جهل قتل بدر(1) وأوعد بعذاب الآخرة وهو توله ؤونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما تدمت يداك وأن الهَ ليس بظلام للعبيد| والآية مفسرة في سورة الأنفال.
 كَ
 قوله ؤومن الناس من يعبد الها على حرفـي اكثر المفسرين قالوا على شك [وضلالة] (ب) وأصله: من حرف















(1) العبرة لعموم اللفظ ل للخصوص السبب، ولقد روى ابن جربر هذا الحبر عن ابن جربج بدون تحديد لـشخص معين. تفسير الطبري . $9 \mathrm{r} / \mathrm{TV}$
(r) ساقط من د، هـ
(Y)
.
(0)
 (1) (1) البخاري كتاب التفسير سورة الحج ذ ذ (1) (9) في جـ: يظهر .

Mf
الصاحب والمخالط يعني الصنم، ينخالُطه العابد ويصاحبه، ولما ذكر الشاكُ في الدين بالخشسرانٌ ذكر ثواب المؤ فقال：



受











 ，领角察


 ［أي ممن \％）

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( ) فيما عدا هـ والانخرين } \\
& \text { (0) في د د، تذللها }
\end{aligned}
$$

 الله يفعل ما يشاء| في خلقه من الاهانة والكرامهة والشققاوة والسععادة.
皿


قوله

 مننكم لأن نبينا قبل نبيكم وديننا قَل دينكم وكتابنا قبل كتابكم فقال المسلمون : بل نحن أحق بالله منكمب (0) آمنا بكتابنا وكتابكم ونبينا ونبيكم وكفرتم أنتم بنبينا حسلدآ فكان هذا خصصومتهم في ربهم وهذا قول جـماعة المفسرين، وكان أبو ذر يقسم أن هذه الآية نزلت في الذين بارزوا يوم بلر من الفريقين أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيـى، أنا عبد الملك بن الحسن بن يوسف المققطي، نا يوسف بن يعقوب القاضي، نا عمرو بن مرزوت، أنا شعبة عن أبي هاشـم عن أبي مجلز قيس بن(1)عباد قالن سمعت ابا ذر يقول:أقسم بالله لنتلت هذه الآية هذان خصممان اختصموا في ربهم في هؤلاء الستة هزة وأبي عبيلة وعلي بن أبي طالب وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليل بن عتبة(V) رواه البخاري عن .حجـاج بـن منهال عن هشيـم (A) ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان كلاهما عن أبي هاشم و هـو ماعليه جماعة المفسرين ثم بين حال الفريقين فقال هِالذين كفروا قطمت لهم ثياب من نار قال الازهري (9) : أي سويت وجعلت لبوسا لهم (’') وقالْ ابن عباس : حـين صارو إلى جهنم ألبسوا مقطعات النيران وقوله

 كان وهذا معنى قوله تعالى
(1) (1) ماقط هن هـ ما بين الالنواس من توله : أي ممن .

(0) في جـ: لانا أمنا ولفظ منكم مـاتط من هـ.
(Y) معاني القرآن للفراء (Y)
 (V) رواه البخاري في كتابَ التفسير سورة المحج rrur/s







والإنضاج، "وهو قول المفسرين [قال ابئُ عباس في رواية عطاء: ينضج وقال قُتادة وبجاهد تذأب والمُعنى: أن أمعا


 دراج عن أبي الهيثم عن ابي سعيد الخلدري قال رسول الل




 الخصصمين وقال في الخصم الأخر ـ الذّين هـم المؤمنون:塞





 كلهم غيره قال الله عز وجل والولباسهم فيّها حريرال




(1) ساتط من هـ.
(Y) تهذيب اللغة للازمري (Y)


الحديث ابن لهيعة وفنه ضعف.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{(V)}
\end{aligned}
$$

(^) رواه البخاري في باب لبس الحرير وافتراشهه للرجال وثدر ما يجوز فيه من غير (امن لم يلبسه. . الخ كذلك في:مسلم: كتاب اللب|
 الاسلام وهو دين الله وطريقه والحميد في أفعاله .

## 

قوله "إن الذين كفر وا ويصلون عن سبيل الهّه عطف المضارع على لفظ الماضي لأن المراد بالمضارع أيضاً




 كان التقدير مستوياّ فيه العاكف والباد، فرفع العاكف بسواء كما يرفع بمستوى العاكف المقيم الديم فيه والبادي الذي الذي ينتابه

 أحل من بيته، وهذا قول قتادة وسعيد بن جبير وابن عباس ومن مذهب هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعها حرام (7) بالمّالمسجد




 القصد واختلفوا في معناه ها هنا نقال مجاهد وقتادة هـو الشرك وعبادة غير اللّ، وقال آخرون : هو كل شيء كان كان منهياً =

(1) فيما عدا جـ على هذا

(
(\%) آل عمران: ד) 97.
(0) في هـ وبيناه.
(1) يراجيع في ذلك تفسير الألوسي سورة المج IVA/IV نقد ذكر هذه الفضية بتفصيل وتوضيح أكثر. (V) الاسراء: 1 (V)








 أن يتوب.

 عَعْمِقِ














 والحاكم في المستدركُ كتاب التفير سورة النج


 يعتد بحديئه هذا.
(A) في هـ: اليك. وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك (1) أخبرنا عبد القاهر بن طاهر أنا القاسم بن غانم بن حمويه، نا عحمد بن إبراهيم بن

 ربكم فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال [وأول] (o) من أجابه أهل اليمن فليس أحد يحج البيت إلى ألن تقوم الُساعة إلا

 ولا يدخل بعير ولا غيره الحرم الا وقد ضمر، والمعنى : يأتوك مشاة وركبـانا أخبـرنا أبـو عبد الله بن أبي إسـا

 مسُاة حتى ترجعوا إليها مشّاة فإني سمعت رسول الله حسنة وللحاج الماشي بكل خطوة بخطوها سبعدائة حسنة من حسنات الحرم قال قيل : وما حسنات الحرٍ قالِ قال الحسنة



 وشُفعت رغبتهم، ووهبت مسيئهم لمحسنهم، واعطيت لمحسنهم جميع ما سألوني غير التبعات التي بينهم، فإذا افاض
 فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم واعطيت محسنهم جميع ما سألني وكفلت

 أبي رزين ومنهم من خصها بمنافع الآخرة وهو قول سعيد بن المسيب والعوفي، واختيار الزجاج، قال : ليشهدوا ما
 . $1 \cdot 7 / \mathrm{V}$
() (1)
(0) سـاقط من هـ.

(r) عبد الله عيسى الخزاز أبو خلف البصري : التهنيب (r)
(Y) (Y)
(V)


(1•)
. Yov/r/ قال الهيثمي : رواه أبو يعلي، وفيه صالح المري وهو ضعيف مجمع الزوائد كتاب الحج، باب فضيلة الوقوف بعرنة والمزدلفة (IT) (IY) ساتط من هـ، ده (IY) ندبهم الله إليه مما فيه النفع لهم في آخبرتهم ومنهم من جعلها شـائعة في الاجر والتجارة وهو قول مـجاهلذ ورواية ع





 رواية عطاء يريد أيام الحج وهي يوم (8):عرفة والنحر وأيام التُّريق والختاره الزجاج

 اللهم منك ولك عن فلان وأول وقت الذبح إذا مضى صدر يوم النحر إلى أن تغرب الشمس من آخر أيام التشريق وما













(I)


(V) (V) في د: الاظظفار . (V)
(r) في جـ : للجزم .
(\%) (\%) في هـ والفجر بدلا من النحر .
(A) في هـ: الاضضافة وما بعدها ساتط من هـ هـ
(0)


$$
.0 \mathrm{Vr} / \mathrm{r}
$$





 سفيان، نا سفيان [بن](0) وكيع، نا أبي عن زمعة(1) بن صالح عن سلمة بن وهرام() عن عكرمة عن ابن عباس قال :
 وأزرهم العباء وأرديتهم النمار يحجون البيت العتيقه(9) ،
罒 عَلِّحِ





中 والحرمات قصاصب)
 كونوا على جانب منها فإنها رجس أي سبب رجس وهو العذاب أو المأثم قال الزجاج : من ها هنا تخليص جنـس
(1) (1) محمد بن عروة بن الزبير بن العوام الاسمي التهذيب


 (0) ساتط من د 2 (0)
 (V) سلمة بن وهرام اليماني التهذيب $171 /$ (V)


 الهيثمي، وذلك لأن إبراهيم هو اللذي قام ببناء البيت والاذان في النيّ الناس بالـحج





 خزيم (0) أن رسول الله






 يملك لنفسه حيلة حتى يفع حيث تسقطه آلريح فهو هالك لا بحاله، إما بأستلاب الطير لحمه، واما بامسقوطه في المكا

السحيت قوله :

## 








(Y) البحيرة: ابنة السائبه وحكمها حكم امها الصنحاح للجوهري مادة بحر.




(T) مسند ابن جنبل / / \& ط ط بيروت.
(IY) في هـ: :اعلمتم (IY)

والأعظم روإنها من تقوى القلوبج أي فبان تعظيمها ثم حذف المضاف لدلالة يعظم على التعظيم وأضاف التقوى إلى










 ينسك إذا ذبح القربان قال مجاهد يريد إراقة اللدماء، وقال عكرمة وقتادة ومقـاتل : يعني : ذبـح وقرأ حمـزه بكسر





 استحفظهم الW واومما رزفناهم ينفقونج قال ابن عباس : يتصدقون من الواجب وغيره قوله :



> (1) فيما عداها أي لأن . . . الخ
> (r) الام للثـانعي

(8)
(\%) في أ: لكل أمة جعلنا وهي مكرزة


 واجعلناها لكم من شععائر الشِ أي من أعلام دبنه والمعنى : جعلنا لكم فيها عبادة لله من سوقها اللا البيت وتقليدم










 عباسن : ششكر الش طاعة له واعتراف بإنعامة :قوله :









 قال ابن عباس : يريد الموحدين .

كإن الله يدانع عن الذين آمنوا| غائلة المشُركين بمنعهم منهم ونصرهم عليهم وقرىء يدافع (1) وهو بمعنى يدفع وإن كان من المفاعلة وإن الله لا يحب كل خوان كفوره قال ابن عباس : يريد الذين خانوا الله وجعلوا معه شريكاً وكفروا نعمه، وقال الزجأج: من ذكر غير ابسم الله وتقرب إلى الأصنام بذبيحة فهو خوان كفور، قوله:受音


وإذن للذين يقاتلون بأنهم من بين مضروب ومسُجوب ويشكون ذلك فيقول لمم النبي هذه الاية بالمدينة وهي أول آية أنزلت في القتال وقرىء أذن بفتح الألف(r) على إسناد الفعل إلى الله تعالى لتقدم ذكرهر
 وقرىء يقاتلون بفتح التاء(گ) أي الذين(م) يقاتلهم المشُركون المؤمنون ويقوي هذه القراءة أن الفعل الذي بعده مسند




 مجاهد والضحالك : يعني صوامع الرهبان وقال قتادة الصوامع للصابئين sهي هتعبداتهم

 (1) قراءة (يدافع) بالالف ترأ بها جمبع التراء عدا ابن كثير وأبر عمرو انظر: السبعة ص Y هـ فـط.
 مالكُ

 (0)




(1") في هـ: الفساد.
(1) في هـ: كل شـريعة.

الوسيط فِ تفسير القرآن المجيد/جץ/م1

 سلطانه وقدرته، وقال مقاتل ：عزيز في إنتقامه من عدوهن率


 ＂
 ملك سوى ملكه فتصير الأمور إليه بلا منازع ومدع عـم عزى نبيه عليه الـلاملام عن تكذيبهم اياه وخوفـي مخخالكيه بذكر كذب نبيه فأهلك بقوله ：

重
㑑







. (「 (r) سـط من هـ.
（1）（1）فيما عدأ هـ：هم أهل ．
（1）










 (يطير بجناحيه| (V) قوله:










 قريةٍ أمليت لها ألآية وما بعدها ظاهر إلى قوله :
(1) (1) في ج-: شاد بناه يشديد شيبا.
(0) آية (197) سورة البقرة والنص في معاني القرآن للفراء YYA/Y Y
(V)
(Y)
(8)
 (1) (1) ساتط من جـ.





## سورة الحج! الآيات: 4 ع - ـ

 كِرِيٌ















 عن ابن عباس : إن شيطاناً يقال له الأبيض أتى النبي

> (1) العنكبوت: ع أ، بـ.
 ( ( ) للتوس انظر تفسير مغاتح الغيب للرازي
(0) البقر: (0)

(v) (v) ساتط من جـ

 الدراسة


 احب شيئاً ألقى الثيطان في محبته وهذا دليل على جواز الخطأ والنسيان على الرسل















 لانه لم تكن فيه للكفار بركة ولا خير نهو كالريح العقيم التي لا تأتي بخير، فاله الضحالك والك واختاره الزجاج






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) معنى لا يقارون على ذلك أي لا بوانقون على ذلك ولا يبُتون عليه انظر النسـان: ترر. } \\
& \text { وستناول ذلـك بالتفصيل في مبحث والعرانيته إن شاء الش }
\end{aligned}
$$

－سورة الحّع／الآيات：＾07
中体 قال السدي ：هو رزق الجِنة وليدخلنهم مذخلاً يرضونهج لالن فم فيه ما تشتهي الأنفس وتلذ الاعينّ والمدخل يجوز｜





 عباس ：عفا من مساوىء المؤمنين وغغر لهـم ذنوبهم ．
ذ年

 وأن الله مسمسيع

 يصغر كل شُيء سواه．

 510 رَّحِيـمٌ



（1）（1）في هـ ：وانه لعليه．
（Y）فيما عدا جـ، هـ عن هـ
（V）（V）في هـ：الخرجوهم ．

（0）ساتط من جـ

 إلا بإذنه إن اله بالناس لرؤوف رحيم في فيما سخر لهم وفيما حبس عنهم من السماء حتى لا تقع عليهم فيهلكوا







 فلا ينازعنك أي لا تنازعهم أنت كما تقول لا يخاصمنك فلان في هذا أي لا تخاصمه وهذا جائز فيما يكون بين اثنين ولا يجوز لا يضربنك فلان وأنت تربد لا تضربه وذلك ان المحخاصمة لا تتم إلا باثنين فاذا ترك أحدهما فـا فلا مخاصم هـ هنالك(0)
 بحكم بينكم يوم القيامة فيما كتتم فيه تختلفون الذه بيون فيه إلى خلاف ما نذهئب .

هألم تعلم أن الشَ يعلم ما في السماء والأرضه قال ابن عباس : يريد قد علمت وأيقنت ذلك وهذا استفهام يراد



 (1) تسخير اله لا يقتصر على البهائم وحدها وإنما تُمل كل ما على وجه الارض بينتع به الانسان ولكنه في البهائم أوضح لانه لولا تسخير الش لها لما توكن الانسان من ركوبها والانتفاع بها وذلك لقونها ووحـيّيتها.
(Y) (Y) في أ: لكل أمة جعلنا ومي مكررة.

ط ط ط دار الفكر.
(0) فيما عدا جـ: هنالـ.

## 






















钓



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) في هـ: الغيظ ومم . . . وليس لها موضع . }
\end{aligned}
$$









 الأخلات هلعلكم تفلحون| كي تسعدوا وتبقوا في الجنة، وقوله :







 واصطفاكم لدينه وهوما جعل عليكم في الدين من حرج مخرجاَ من الذنوب فمن أذنب ذنباً لم يبى في ضيق ذلك الكنـب

> (1) في هـ: عاملون مـمالم يعملوا.
(Y) أرى أن رأي ابن عباس هو الذي يستفيم مع المعنى المراد من توله ما بين ايديهم وما خلفهم.





(1) في هـ: يوحلوه.
(V) التغابن: 17 (V)










 افنترضهها الله عليكم فأدومما إلى الهُ .

 اللّ


(1) فيما علا هـ: كالقطر .


( ) ( ) سأطط من ب ب
(0) (1)





(11) من سند هذا الحديث نستطيع أن نحكم عليه بانه حديث ضعيف لضعف عطاء الحراسماني وونده عئمان بن عطاء.


## مكيّة وآياتها تماني عشرة ومائة

أخبرنا أبو عثمان بن أبي بكر الزععراني، أنا أبو عمرو السجستاني(1)، أنا أبو الفضل الأسدي، أنا أن أبو عبد اله

 (الموت)








 عشر آياته رواه الحاكم أبو عبـد الله في صحيحه (آل عن القطيعي عن عبد الله بن أحمـد بن حنبل عن أبيـه عن
(1) في هـ: السختـاني.
(r)
(r) حديث لم يعئر لهُ على أصل وترابع أون مريم واون الحع .
 ryv/T
(0) من: بـ
 الفـنـير سورة المؤمنون




















 (Y) في هـ هـ : عن .


 الذهبي بأن الصحيح أنه مرسل. المـستدرك باه
(0) في هامش النسخة أ: الفراء، ونص الليث في تهليب اللغة للازهري 1 (1)

(9) في هـ. والامانات.

ليست ني'جـ، C (V)

 rin/r (Y) (Y)









 النديوث قال اللذي يقر السوء لأهلهُ (2)


 قوله : واولقد خلقتنا الإنسان من سالالة من طين) السالالة مايسل من الشيء أئي بنزع ويستخرج يقال للنطفة سلالة







في خلقَكم عظم وقد شُجينا(•)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أبو همام: الوليد بن شجاع بن الوليد بن تِّس الكـوفِبِ الكندي ت سنة }
\end{aligned}
$$





(v) في هـ: يولد.



ـ IV المورة المؤمنون/ الآيات








 بعضها فوت بعض عليهم الماء. وهو قوله :

 EV

| ما يبقى في الغدران (؟) والمستنقعات واللدحلخ(ع) أثر الله الماء فيها لينتفع به الناس في الصيف عند انقطلع المطر اخحر|

 إان اللّ أنزل من الجننة خحمسة أنهار سيحون وهو نهر الهند وجيحون وهو نهر بلخ ودجلة وهما نهر العراتِ والنيلن وهو نتا مـصر أنزلها الله من عين واحدة من عيون البحنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل استو دعها الجبابل وأجراه في الارضن وجعل فيها منافع للناس في أصنافـ مععايشُهم فذلك قوله عز و جل (وأنزلنامن السبماء ماء بقلدر فأسكناه فوم
=


(Y) العذران: جمع غديْر وهي مستنقع ماء المطر صبغيرآ كان أو كبير آ اللنسان مادة غدر .

 الحلديث. التقريب


الأرض) فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل فرفع من الأرض القّرآن والعلم كله والحجر الأسود من
 على ذهاب به لقادرونج فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدنيا والدين هذا الحديث رواه الإمام أبو العباس الحسن (") بن سفيان عن عثمان بن سعيد بالإجازة انا سعيد بن محمد بن أحمد العدلن، أنا أبو عمرو محمد بن

 ومنها تأكلون وشُجرة عطه على على قوله جنات والمفسرون كلهم يقولون يعني : شجرة الزيتون وخصت بالذكر لأنه لا منعاهدها أحد بالسقي وهي تخرج الثمرة التي يكون منها الدهن الذي تعظم به المنغعة فذكرت النعمة فيها وفـوله



 جعلت أنبت بمعنى كقول زهير (A):
("حتى إذا أنبـت البـــل")

نهذه القراءة كالأول سواء وإن جعلت تنبت من الانبات الذي هو مضارع (9) أنبت فالباء في بالدهن زيادة كزيادتها


(Y)



 (V) تراءة (تنبت) بضم التاء وكـر الباء قرأ بها: ابن كثير وأبو عمرو أما باتي القراء فقد ترعوا (تنبت) بفتح التاء وضم الباء السبعة ص

 ط الدار وما ورد جزء من بيت في تصيدة من ديوانه يمدح بها سنان بن بن أبي حارئة بفول فيها : رأيت ذوي الحــاجـات حــول بـــوتهم









 فَ





 حتى حين) انتظروا موته فتستريحوا منه .










(r)
(!) (!) سانط من جــ

YA9 $\qquad$ سورة المؤمنون/ الاَيات: اץ ـ ـ؛ مباركاً بالماء والشجر، وقرأ وعاصم منزلًا بفتح الميم وكسر الزابي(1) يعني : موضع نزول قال المفسرون: : إنه أمر أن


 بإرسال نوح ووعظه وتذكيره، وتوله:



 2

 يَنَتَخْرُوْنَ











. 49 : يس (0)
(1)
. $\langle\wedge:(Y)$
(
( التوبة: ( )











 ظاهر التفسير إلى قوله :











$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في هـ: مغتر كذبآ: } \\
& \text { (V) (V) في هـ هـ حكم. } \\
& \text { ( ( }(\text { ) ( }) \\
& \text { (1) (1) } \\
& \text { - من }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الكتابب لسييويه ب/ (Y) } \\
& \text { (Y) في هـ. (Y) بهاء والنتص في معاني القرآن للفراء }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سانط من هـ. }
\end{aligned}
$$












$$
\begin{aligned}
& \text { وقومه قوله : }
\end{aligned}
$$





 الجاري الظاهر الذي تراه العيون ．
我准另



（1）مجاز القرآن لابي عبيدة：09／4．
（r）（r）الانيباء： 91 （r）


 （ا（7）في هـ كما

- ov : مورة المؤمنون/ الآيات




 الالاية قال مقاتل : يقول هذه التي أنتم عليها ملة الإسلام، ملة والحدة عليها كانت الانبياء والمؤمنونٍ الذنين نحوا العذاب، والمعنى : أنتم أهل ملة واحدة: ودعوة واحدة فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وهو قوله الْفتقطموا أمرهم
 والطائفة، ومثله الزبرة وجمعها زبر، قال الكلبي : يعني مشركي العربب [واليهود] (9) والنصارى تفرقوا احزابابا



 الحيرات) ومعنى نسارع : نسرع [أي]

|لَ يشَرِوْ



(1) (1) لفظ أي ساقطمن (اهــ).
(Y) في هـ عليه.
 ( ) ( الكتاب لـسيبويه
(0) في جـ: اتقوني .
 . 1 ( 1 ( V (



 .








 ابن عباس: ينافسون فيها أمثالهم من أهل البر والتقوى، وقال الكلبي : سبقوا الأمم إلى (^) الخخيرات




توله ووولا نكلف نفساً إلا وسعهاه أي : إلا طاتتها من العمل فمن لم يستطع أن يصلي قائماً فيصلي جالسـأ وقد




(1) ( ) ساقط من هــ
(Y) (r)




(T) فيما عدا جـ: كانوا
(1•) (أي : أي شيء نعمل.
rra/r /r (V)
(I الكلام يتضي حذفها
(ll) ليـــت في هـ.
(^) في هـ: في .

 \＄








位鉒年






 ترونه به ؤبل جاءهم بالحت｜بالتنزيل اللني هو الحق، يعني القرآن ؤوأكثرهم للحق（＾）كارهون ولو اتبع＇

Yr/MA انظر تفسير ابن جربر (£)




$$
\begin{aligned}
& \text { القرآن للفراء } \\
& \text { (T) ساقط من د، هـ. }
\end{aligned}
$$

（V）

أهواءهمَ| قال أبو صالح وابن جريج ومقاتل والسدي : الحق هو الله والمعنى : لو جعل مع نفسه كما يحبون شريكاً






 اللدين مائلون عادلون يقال : نكب فلان عن الطريق تنكب نكوباً إذا عدل عنه ولاولو رحمناهم وكثشفنا ما بهم من ضر واط


㐿 مِثُـلَ مَاَقَالَ الْ




(1) دوى هذا الرأي ابن جرير في تغسيره /Y/
(V) الانبياء: •1 (V)
( ( )
(Y) فيما عدا هـ ما يحتبون ( ) ( ) (








$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) في جـ: إضـلالهم } \\
& \text { (11) ني جـ، د: وما }
\end{aligned}
$$





 وما بعد هذا ظاهر إلى قوله :







 معنى من رب الـسماوات لمن الـسماوات فيقال لله كما يقال من مالك هذه الدار فيقال :لزيل لأن معناه لمن هذه الدار الاذا




 نقال:
 ألنَّهِ عَمَّايصِفُونِّ

 . Yミ (1)/



(0) في هـ وهن (!) فيها عدا هـ : اعتزالل.















 يسالون الرجعة إلى الدنيا عند معاينة الموت فقالن :



 نحيي وتميت) (^) وأمــاله فكـذلك جـاء الخطاب في ارجعـون في مقابلتـ، فـولـه الِلعلي اعمـل صـالحـأ فيمـا
(Y+1)


 والنشر ب/rarar.

سورة: النؤمنون/ا الآبات: 1-1 |ـو ـ 1 ـ















 تشمرت شفتاه عن أسنانه نحو ما ترى رؤوس الغنم إذا برزت الأسنان وتشمرت الشـفا



 أبيّ الموجه عن عبدان عن ابن ألمبارك. ويقال :

(1) في هـ: أهل وعتيرة.
. الصا (0)
(Y) أي أحوال يوم الفيامة مرة بعد مرة ومفرد ثارات ثارة انظُّ اللسانة ماة: ثير.
(Y) ليـــت في هـ.
(Y)
(V) ساتط من هـ، ساتط من جـ، ده
(^) في د: انخا هحمد بن نصير وفي هـ : ابن الجاني .


 (11) في هـ: حليم.

利






侣:











$$
\begin{aligned}
& \text { (1) فيما عدا هـ آياتي نتلى عليكم ومي مكررة. } \\
& \text { (Y) (Y) تراءة (Y (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) في أ، ب، بن عمرو }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (11) ساقط من جـ. }
\end{aligned}
$$


وسخري وعلى القراءتين جحميعاً هو مصلدر وصف به ولذلك أفرد ابن عباس : يريد تستهزئونِ بهم وقال مقاتل : إن لُفار


 ترككم إلاستهزاء لا تؤمنون بالقرآن
 الفانزون] أي الذين قالوا ما أرادوا قوله:
| قَلَ كَمْ












 ط النعب.
(r) إبراهيم: ר
(Y) (Y) ساتط من هـ

 - (T) في هـ: نسوا



$\mu \cdot 1$

لانه ملك غير مملك وكل ملك غيره فملكه مستعار لأنه يملك ما ملكه الله ثم وحد نفسه فقال وال إله إلا هو رب العرش الكريمج السرير الحسن والكريم في صفة الجماد بمعنى الحسن، ثم أوعد من أشُركُ به فقال :


ولومن يدع مع الهِ إلهاً آخر لا برهان له به أي إلهأ لم ينزل بعبادته كتاب ولا بعث بها رسول وهفإنما حسابه عند

 الراحمين \$ أي أفضل رحمة من الذين يرحمون .


## منتّة وآيانها أربع وستون





 رسول الل

 سليمان بن توبة(A) عن محمد(ه) الشامي فكأني سمعته من سمع منه شيخخه .
.

بسم اله الـرحمن الرُحميّ؛



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) لم نتُر له على أحل وترابع أون مريم والحج } \\
& \text { ( (Y) في جـ، د: سليمان }
\end{aligned}
$$





(1) ساتط من جـ.





فرض عليك الققرآن (1) والتشُديد (r) في فرضناها لكثرة ما فيها من الفرائض المذكورة في القرآن، وقال مجاهدل يعني










 مثل النشأة والنشاءة وقرأ ابن كثير بفتح الهمزة(1(1)ولعلها للغة،والمعنى لا تأخذكم الرأفةَ بهما فتعطلوا الحـدود ولا تقيموها رحمة عليهما وشفقة بهما وهذا قول عطاء ومجاهد، وقال الحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم قالوا: يوجع الزاني

 الله وبالبعث اللذي فيه جزاء الاعمال فلا تعطلوا الحدلود وهذا يقوي القول الأول لأن هذا كالوعيد في ترك الـحدو الحدو


أمر أن يعلن ذلك.

 . $\mathrm{Hr} \cdot / \mathrm{Y}$
(Y) يرى أبو حنيفة عذم وجوب التغريب وأنه ليس من الحواتم هو تعزير وسياسة فاذذا رأى الإمام فهه مصلحة نفذه على تَدر ما يرى وإلا فلا



(1) (1) ساتط من جـ


 تفسه بالزنا.

## 





 (产

 و والمحصنات من (1) المؤمنات) النبي



 بالبي كِّهُ وأجرى بحديثه هذا كله كلام :أبي عبيد(11)، قوله:
. (1) (Y)
 أب كان عندهـ خير كير الير
 كلام قربب من هذا الدر كا

في حـ، د : المسيبب.
(0) النور: (\%
(7) النساء: ع





(A) مصنف ابن أبي ثيبة ع/^بط| .

(") في مـ، د، هـ: أبي .






 ككير من العلماء إلى أن هذا الاسشناء يعود إلى الفسق فقط وأما الثهادة فلا تقبل أبدآ، وهذا قول شُريح











 تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك فإن قيل نما الفائدة في قوله أبدآ، قيل أبد كل إنـان أن مقدار مدا مدته فيما يتصل




(1) فيما عدا هـ: فذهب.























 (1) عاصم بن غُني بن الجد بن العجلان الأونبي الانصباري ت سنة


( ( ) في هـ: اني قد رأيتها .
(؛) في جـ: عنده،
(V) في جـ: سمحاء وهو تصخيف.
(0) نيّ هـ: على .





 سيبويه لا تخفف في الكلام وبعدها الاسماء إلا وأنت تريد الثقيلة (r) وقال الأخفـّ لا أعلم الئقيلة إلا أجود في في العربية لأنك إذا خففت فالأصل الثقيلة فتخفف وتضمر الشئأن فأن يجيء بالأصل ولا تحذف شيئّأ ولا تضمـر أجود




 توابِه يعود على من رجع عن معاصي الهل إلى ما يجب بالرحمة (ؤحكيم| فيما فرض من المدود.









( المبعة لابن مجاهد ص
(


(T) في جـ، د، هـ، مه من المـبـب.
(Y) ساتط من د، هـ هـ

 .rv/o


قال الزهري: فكلهم حدثئي طائفة من جديثها وبعضهم كان أوعى لحذيئها من بعض وأبت امتصاضاً وؤعيت عني









 وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزكي فوأى سؤاد إنسان نائم فعرفني حين وآني




 أُشعر بالســر (9) حتى خرجت بعدما نقهت وخرج







(\%) ساتط من .
(0) (1) في جـ: حملوه.



$$
\begin{align*}
& \text { (1 (1) ) }  \tag{A}\\
& \text { (11) في هـ: قال. }
\end{align*}
$$






 (؟)





 عبادة كذبت [لعمر الله] (1) لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقِن فثار الحيان الأوس(") والخزرج (A) حتى هموا أن
 وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي فبينا هما جاللـان عندي وأنا أبكي أستأذنت علي إمراة من الانصـار فأذنت لهـا






(1) في د، هـ: لقد.


> (Y) بريرة مولاة عائثـة رضي الل عنها أنظر الاصابة YO/ (Y) ساتط من جـ.

(1) ساقط من د 2 ( 1 (
(V) قبيلة الاوس هم بنو الاوس بن حارية بن نُعلبة بن عمرو بن عامر ماء السماء بطن عظيم من الازد من القحطانيين معجم قبائل العرب

اسم المخزرج معجم قبائل العرب








 منكم










 "
 (1)



$$
\text { (0)(ساتط من } 2 .
$$

.
 ٪vo/\& حمنة بنت جحش الاسدية الاصصابة (V)


ومسلم كتاب التوبة باب حديث الابك (9) رواه مسلم في كتاب التوبة بُأب حديث الافك




 ثمانين جلدة(1) وفي الآخرة يصيره النت إلى النار ثم أنكر على الذين خاضوا في الإفك فقال:

















عليهم فقال:



> التفسبر سورة النور VA/V.
(Y)



 الأعمش（1）：
看

为毫 تَعْلَّونَ

 سخط الش ؤوأنتم لا تعلمون｜ذلك ثم ذكر فضله ومنته عليهم بتأخير العقوبة نقال ：




 قوحنة قوحسان




 علالة ويمدح بن عامر بن الطفيل في المنانفرة التّي جرت بينهما، مطلعها：

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$













 أن يغفر الش لي فرجع إلى مسطح بالنفقة التي كان ينفق عليه وقال واله لا أنزعها [منه] (A) أبدآ(9)

 اَلَحَقَّ الْمْبِنْ


 جبير هذا الحكم خاصة فيمن يقذف عائشة فمن تذفها كان من أمل هذه الآية، وقال الضحاك والكلبي : هذه الآية في
(1)
.
(ध)
(0) في هـ، د د أن ينفع مسطحاً.
(1) في هـ: قاله.
(V)

 وليس فيه والش لا أنزعها منه ابدآ مجمع الزوائد كتاب التفسبر سورة النور VQ/V.






 يشك في الدين فيعلم يوم القيامة أن الله هو الحق المبين حيث لا ينفعة . قوله :




 بها وقال الزجاج: معنـاه لا يتكلم بالخبيــات إلا الخبيث من البرجـال والنساء ولا يتكلم بـالطيبـات إلا الطيب





 سليمان (^) عن علي بن زيد جدعان عن جـدته عن عائشة أنها قالت لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتها امرأة نزل جيبر
 حجري ولقد فبر فِبيتي ولقد حفت الملائكة بيتي وإن كان الوحي لينزل عليه في أهلنه فيتفرقون وعنهو وإن كان لينز لن عليه وإني

# Ir / / (1) (V) <br> (r) ماقط من هـ هـ 


(0)

ني هـ، د: أبو حفص .

في خلافه وإني لابنة خليفته وصديقه ولقد نزل عندي من السماء ولقد خلقّت طيبة وعند طـيب ولقد وعدت مغفرة ورزقاً
كريمآ(1)














 واليها متاع لكم الي منانع من اتقاء البرد والحر والاستمتاع بها .



 من غض البصر وحفظ الفرج فقال :
 أم المؤمنين رضي الشّ عنها مجمع الزوائد (r) (r) باني القرآن للفراء
 ابن عباس فانه روي من طريق الكلب عن أي صالح عن ابن عباس وهي أومى الطرن واضعفها عن ابن عباس والكلبي مترول
 وَلَضْرَنَ


领












(Y+1) ماقط من جـ.
( ${ }^{\prime}$ ( ليست في هـ






 النساء لعبد الرحمن بن الجوزي صـ
 .rry/r

ذا الإربة منهم فإنهن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة والإرب الحاجة ومعنى التّابعين غير أولي الإربة هم اللذين
 الذي يتبعك فيصيب من طعامك ولا همة له في النساء وقال مقاتل : يعني : الشيخ الهرم والعنين والخصي والمجيبو
 النساء ولا يشتهيهن أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي، أنا محمــد بن عبد اللّ بن الفضـل، أنا ألا أحمــد بن الحسن









 الثقالان (Y)






(V) الاغر بن يسار الجهني، اسلد الغابة (V)



(18) ني هـ، د الياء
( (Y)
(1) الزخرف: (1)










 وجاء







 ينكح به من صداق ونفقة النكاتبة وما ملكت أيانكمه| من العبيد وألاماء يقال كاتب الرجل عبده وأمته مكاتبة وكتاباً فهو مكاتب وألعبد مكاتر
(








 الجمهور وقال قوم إنه أمر إيجاب وهو قول عمرو اني
























( ( ( ) في النــخ الأخرى لا يتصور.


سورة النوز/ الآبي:


قوله والنّ نور السموات والأرضهِ معنى النور في اللغة الضياء وهو النذي يبين الأثشاء ويري اللأبصار حقيعة




 السرالج المصباح في زجاجة| يعني القنذيل قال الزجانج













TOY/Y T (Y)





 ولا شجر ولا كهف وزيتها يكون أصفى، وهذا قول ابن عباس في رواية عكرمة والكلبي ونحوه قال قتادة والسدي
 سترا والغربية التي تصيبها الشمس بالعشي ولا تصيبها بالغداة ولا


 مجاهد: النار على الزيت وقال الكلبي : المصباح نور والزجاجة نور وهو وهو مئل لإيمان المؤمن وعمله وقال المسدي نور


. ${ }^{(0)}$ [عالمر]

佥
 إبراهيم القواعد من البيت)




 المساجد ولوإقام الصلاة أدائها لوقتها واتمامها وإنما ذكر اقامة الصلاة بعد قولـه عن ذكر الله والمـراد به به الصـلاة
(1) رواه الحاكم في المستـدرك بلفظ كلوا . . وتال صصبح الاسناد ولم بخرجاه وعقب الذهبي بأنه صسيح المسـتدرك كتاب التفـبـر سورة
(V) الخنا تبح الكلام وأفنـئه، انظر اللسان مادة خخنا.
(r) معاني الفرآن للفراء r/r/r ror
(Y) في هـ، يقال.

الوسيط في تفسبر القر آن المجيد/ج

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 9+1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النور } \\
& \text { (Y) في ب لا يضلها }
\end{aligned}
$$





 وضرب المثيل لأعمالهم فقال:

















 السحاب إلي الظلمات (9) فارتفعت وقت تُراكمها كما تقول سحاب رحمة وسحاب مطر إذا ارتفع وظهر في الوقت الذ يكون فيه المطر والرحمة، والمعنى أن الكُافر يعمل في حيرة لا يهتدي لرشده فهو في جهله وحيرته كمن [هو] (م)
(1) في هـ يعملوا وهو تصسحيف .
(1) فيما عدا د، هـ، الصـلاة.
(V) في هـ فوقا.

 (Y) (Y) ro§ تأويل مشـكل القرآن صمن (r)

(") (1) بساتط من جـ، د؛ هـ.

هذه الظلمات لأنه من عمله وكلامه مقلب في ظلمات وجهالة وقوله وإذا أخرج يده لم يكد يراها تأكيد لشـدة هذه


 لم يهتد.
 ِفِعْوِ
 ¢هافاته باسطات أجنحتها في الهواء وخص الطير بالذكر من جملة الحيوان لأنها تكون بين اللسماء والأرض فهي










 قال ابن عباس : أخبر الهُ أن في السماء جبالًا من برد ومفعول الإنزال محذوف والتقدير : وينزل من السماء من جبال من من
( ) فبها عدا هـ : يقالب
في هـ وضعها .
(Y) معاني القّرآن للفراء roo/r

(0) وقيل : خص الطير بالذكر لاننراجها في جملة ما في الارض لعدم استمرار قرارها فيها واسنفلالها بصنع بارع وانتشاء رائع تصد بيان


 . بياض في هـ مابين الثوسين (V)








 والنهار (1)

范

 رجلين| كالانسان والطير هومنهم من يمشُي على أربع كالبهائم والانعام قال المبرد: قوله : كل دابة للنّاس وغير


 النفاق وشكهم في الدين فقال



(1) سـاتط من د، هــ.
(0) ني هـ: وانـ مـ هـ .
(Y) ساتط من د .
r البقرة: الم



(A) ساتط من جـ








 فقال: : أفي تلوبهم مرض أم ارتابوا
 الله ورسوله في الحكم بل هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر والإعراض عن حكـم الرسـول ثم تم تعب الصادقين من
 مقاتل وابن عباس : يقولون سمعنا قول النبي واطعنا أمره وإن كان ذلك فيما يكرهونه ويضر بهم ثـم ثم أثنى على من أطاعهما





 ألشاعر (•):
قـال سُـلـيمى اشتـر لــنا دقيقــآ(r)

> (1) من هـ فتط .

(Y) في با ب، هـ، هـ، فريت منهم.
(r) في هـ إلى الشّ ورسوله وهي مكرهوه.
(\%) فيها عدا: لما.
(0)
(V+1)
(I「) هذا صلر بيت وعجزه:
واشتركـيما نتخذ خرديقا
أتشده الفراء كما في النهابة لابن الأثير ب/ r ولسـان العرب مادة خر دنولقد جاء هذا البيت برواية أخرى:

 فقال الهة :

侕 تَعْمَلْونَ






 الرسول إلا البلاغ المبين| ليس عليه إلا أن بِلغ ويبين لكم، وقوله :












 (1) ني هـ فالو.


وأورئهم أرضهم وديارهم وأموالهم وروى أبو بكر بن عياش (") استخلف بضم التاء وكسر اللام (r) ووجهه أنه اريـد
 ثال ابن عباس : يوسع لهم في البلاد حتى يملكوها، ويظهر دينهم على جميع الأديان الوليبدلنهم من بعد خونم أمنآ) قال مقاتل : يفعل بهم ذلك وبمن كان بعدهم من هذه الأمة مكن لهم الأرض وابدلهم أمناً من بعد خوف وبس

 قال ابن عباس : العاصون لله، قال المفسرون وأول من كفر بهذه النعم وجحد حقها الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه فلما قتلوه غير الله ما بهم وأدخل عليهم الخُوف الذّي رفعه عنهم حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا اخواناً متحابين .

## 



 أنفسهم معجزين ثم أوعدهم فقال هوومأواهـم الثار ولبئس المصير ج فوله :









(
(!) (ף) في هـ ففعل لهم بهم.
(0) لا يخص هذا الحكم أهل مكة وحدهم وإنما ينطبت على كل من كفر بالهُ سواء كان من أهل مكة أو من غيرها والعبرة لعموم اللفظ لا























(1) (I) سانط من هـ


 (0) (0) ني هـ الناس لا يعلمون بها
(1)
(V) (V) ني جه، بعضكم على بعض وليس لها موضع.
( $9+1$ (
(l) (II) فيما عدا هـ والمراد.

 بَيُوتِ اََعْمَيِهِ

 스


 عن الزمنى في أكلهم من بيت أقاربهم أو بيت من يدفع إليهم المفتاح إذا خرا خرج





 عبيدكمومنا يملكون وذلك أن السيد يملك منزل عبده والمفتاح معناها الخزائن كقوله واوعنده مفاتح الغيب)(N) (N) ويجوز

> (1) الزُمنى : جمع زمن، يقال رجل زمن أي مبتلى بين الزمانة وهي العاهة في الجسد. انظر اللُسان مادة زمن.
> ( (
> (r)
> (£) نأريل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ron.
> (0)
> (1) في هـ: لهم.








أن تكون التي يفتح بها، وهذا قول عطاء، عن ابن عباس، وقال آخرون أمضى قوله هأو ما ما ملكتبم مفاتحهي ما ما خزنت

















 (1) في جـ: يغيركم .


(\%) فيمأ عدا هـ: طعامه

(0) في هـ والمحترم .

 رضا كحالة





(Ir) في هـ: امركم .





(إنما المؤمنون الذين آمنوا بالشه ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع أي على أمر طاعة يجتمعون(1) عليها



 أن يكونوا مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم الا
 عذراً.
 المخاطبة وأمرهم أن يفخموه ويشرفوه ولا يقولوا له عند دعائه يا عحمد يا ابن عبد الله كما يدعو بعضهم بعضآ بعآ قولوا : يا
 الخروج في خفية يقال تسلل فلان من بين أصحابه إذا خرج من جملتهم واللواذ أن يستتر بشتيء قال ابن عباس هو أن

 الذين يخالفون عن أمره| أي يعرضون عن أمره ودخلت عن لتضمن المخالفة منیى الإعراض أن تصيبهم فتنة قال

في هـ: يجمعوا.

(Y) ليست في هـ هـ

(0) (


سورة النور/ الآبة: rry

ابن عباسن ضلالة يعني الكفر وقال بجاهن بلاء في الدنيا وأو يصيبهم عذاب أليبه في الآخرة: ثم عظم نفسه فقال :

 يرجعون إليه| يعني يوم البعث يعلمه الشّ متى هو ؤفينئهم بما عملوا من الخير والشا -أعمالهم وغيرها هوعليمه


أخبرنا أبو سعد محمد بن الحفاف، أنا أبو عمرو بن مطر، نا إبراهيم بن شريك الأسدي نا أحمد بن يونس، نا



 بـسم الش الرحمن الرحيه:
(新)



 الأجل والرزق فجرت المقادير على ما خلق ثـم ذكـر ما صنع المشتركون فقال:



 دفع ضر ولا جر نفع لأنها جماد لا قدرة لها واولا يملكون موتاّه أن تميت أحداً هولا حياة

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) ساتط من } 2 . \\
& \text { (1) (Y) فيما عدا هـ هـ: الفرتانل . } \\
& \text { (Y) ساقط من هـ هـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (! (! ) ساتط من د. } \\
& \text { (Y) في هـ } \\
& \text { (r) حديث لا أصل له وترابِع أول مريم والحج . } \\
& \text { (گ) نيما عدا هـ تالل. }
\end{aligned}
$$

 ذلك كله ثم أخبر عن تكذيبهم بالقر آن فقالّ ؛










 -
 نَـْذِيرًا







 .1rv/is

الرسول بشر يأكل الطعام ويمشي في الطريق . كما يمشي سائر الناس يطلب المعيشة والمعنى : أنه ليس يملك ولا ولا












 سيعطيك الله في الأخرة أكثر مما فالوا ثم أخبر عن تكذيبهم بالبعث وأوعدهم على ذلك بالنار فقال: : وأبل كــنـبوا






(1) ساتط من ده، هـ.
.

(r)

$$
\begin{aligned}
& \text { (^) في هـ لا تجدون مـخرجاً. }
\end{aligned}
$$


(0) في هـ: يبعـ


(IT)
(Ir) (Ir)
(li)
(l0) عبيد بن عمير مولى ابن عباس انظر تهذيب التهذيب VT/V وفي د: عبيد بن بن عمر وهو خطأ.



واهلاكاه أخخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن خحمدان العدل، أنا إسماعيل بن نجيد، أنا محمد بن إبرأهيم البوشنجي،



 فقال:






 الآلآية
 ألسَبِيلَ




 الطريت وئقالوا سبحانكا

 المجمع باب صفة النار في أهل النار .
(1) آلز عمران: 19 ألر
(r) في هـ هـ موضم هنه العبارة خالدين فيها
. 1 : غانر (v)



( 1 ( - 9 )

من جواب المعبودين ما دل على أنهم لم يأمروهم بعبادتهم، نمم ذكر سبب تركهم الإيمان بالنة بقولهم مأولكن متعتهم












 بلية أبتلي الشُريف بالوضيع والعربي بالمولى فإذا أراد الشريف أن يسلم ورأى الوضيع قد أسِلم أسلم قبله أنفـ وقال : أسلم



 عمن يجزع وعمن يصبر.




> (1) (1) المؤمون 111 (1)
> (v) (V)

الو مبط فِ نفسـر القرآن المجيد/جr/Pr









 في إلدنيا



 مسعود وابن غباس : لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأمل النار في ألنار (1)






 في السماء الدنيا ومن الجن والانس ثم كذلكُ ختى تشقق السماء السابعة وأهل كل سماء يُزيدون على أهل السن
(₹) سانط من هـ.
(1) نيما عدا هـ: القدرز.

(Y) سـاقط مْن هـ .
(V) رواه ابن جرير في تفسيره

$$
\text { (Y) تفــري ابن بجرير } 19 \text { ب/ }
$$





التي قبله|(") هُالملك يومئذ الحق للرحمن) أي الملك الذي هو المي الملك حقاً ملك الرحمن يوم القيامة، قال ابن


 نابى النبي




 الكلام ها منا ثم قال الثّ تعالى وأوكان الثيطان للإنسان خذلؤلأي يعني : الكافر ينبرأ منه يوم القيامة قوله:





 أعدائك. توله:

 شَشَرْ

هو وقال الذين كفروا لولا نـزل عله القرآن جملة واحدةه تـال الكفار لـرسول الش
(1) روى هذا الخبر ابن جرير في تفـيره عن ابن عباس عن بوسف بن مهران عن علي بن جدعان وعلي بن جدعان ضعيف الحديث تفــير ابن جرير 11 / 1 /

 .








 البوشنجي، أنا أحمـد بـن حنبـل، ، نا يونس بن محمد، نـا شبيبان عن قتادة عن أنس أن رجلاً فال يا نبي الل يحسر الكافر على وجهه يوم اللقيامة قال إن الذي أمشاه على زجليه في الدنيا قادر على ألى ألن يمنشيه على وجلى وجه القيامة(t) رواه البـخاري عن عبد الها بن محمد عن يونس بن محمد.



人




 تفسيره ووأصحابِ الرسب| قال المدي : هو بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار فنسبوا إليها وهذا 'قولن ابن عباسر زواية عكرمة قال سألته عن أصحاب الرّب فقالل هم الذين قتلوا صاحب ياسين الذي قال يا قوم اتبغوا المُرسلين ور
 (Y) (Y)



في بئ لهم يقال له الرس أي دسوه فيها وقال قتادة : حدثنا أن أصحاب الرس كانوا أهل فلج باليمامة(1) وآبار كانوا عليها






التكذيب أنهم لا يصدقون بالبعث فقال ؤبل كانوا لا يرجون نشورأُ لا يخافون بعثاً ولا يصدقون به به ، قوله :




 الذي بعث الش رسولاً
 العذاب| في الأخرة عيانآ بومن أضل سبيلًا







 على الجمال معجم البلدان
 الن الرس في كلام العرب كل محفور مثل الئر والتقبر ونحو ذلك ومنه تول الشـاء
تنـابـلة يحفــرون الـــر ســــاســــا
سبتــت إلـــى فـــرط بــاهـــل . .




(9) ساتط من أ، جـ، هـ.






 ابن عباس : تدل الشُمس على الظل يعني : أنه لولا الشمهس لبا عرفب الظل ولولا النور لما عرفت الظلمة فكل الالـياء




 يتتشُرون فيه لابتغاء الكززت والنشور ها 'هنا معناه التفرت والانبساط في التصرف .











$\qquad$




(0) مافط من جـ


 مطرنا بنوء كذا(r) وقوله :



















 (؟) (३) في هـ : لدينك .
(0)
(1) والختونة المصاهرة بين الرجل والمرأة فأهل بيت المرأة أختان أهل بيت الزوج وأهل بيت الزوج أختان المرأة وأهلها اللسان . نصل الحاه حرف النون .
. YY : النـاء ( C (








 الشه واتخاذ اللسبيل إلى مرخاة الله قوله وووتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفي به بذبْوب عباده خبير






 اللرحمن تباعداً من الإيمان قوله :






> (1) دواه ابن ججير عن ابن عباس : تفسير ابن جزير 19/19. . (Y) (Y) في هـ هـ يطلب.

(0) ساتط من ب، د، هـ.


(^) ترأ حمزة والكــائي وخلف (سرجا) بضم الـلبين والـراء من غير ألف على الجمع انظر النسر


 فهما يتعاقبان، وقال قتادة: إن المؤمن قد ينسى بالليل ويتذكر (") بالنهار وينسى بالنهار ويتذكر بالليل وفال وال الحسن




 ويطعني وقال مجاهد: شكر نعمة ربه عليه فيهما .




宁
توله ؤوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً الهون : مصدر الهين في السكينة والوقار يقال: هو هو










وإقامة هي

 3

 العيش ما أقامك وأغناك قو له :
O



(r)









 المشثركون قالوا: ما يغني عنا الإسلام وققد عدلنا بالله وقتلنا اللنفس التي حرم الله وآتينا الفؤحش الحشن






 (V) ساقط من ج-، هـ.
 قال قرأنا على عهد رسول اله




 إيمـانـا [وبقتـل النفس التي حـرم الل(1) ${ }^{\text {(1) }}$




 قال: فلقد رأيت رسول اللّ




 توارى ("!) توله وأومن تاب وعمل صالحاًّه قال ابن عباس في رواية عطاء ومن آمن يعني ممن لم يقتل ولم يزن وعمل

/דוז.
(Y) في هـ: التي
(T) فال الهيئمي روواه الطبراني من رواية علي بن زيد عن يوسف بن مهران قد ونقا وفههما ضeفـ وبفية رجاله ثقات مجمع الزوائد كتاب التفسبر سورة الفرنان
(i) (i) ساتط من جميع النـخ عدا هـ هـ
(0) في هـ، جـ: وبتّل المؤمنين موضع هذه العبارة.





(II)



 للجزاء والمكافأة.













 جمع (") فنلان الاسماء التي للجمع قد تَجمع نحو قوم وأقوام ورهـط وأرهاط وقولهوةقرة أعين) القِرة: مصدر يقالا
= محمد بن هارون أبي نتّيط وهو ثفة.
 والداجة الكبيرة لسـان العرب باب الدال حرف الجنجم .
(Y) روى أبن جرير كل هذه الأقوال في تفـيره جاه 14 (Y)

(£) (£) ساقط من جـ
(0) ( ) ساتط من جـ




قرت عينه قرة قال ابن عباس：يريد أبراراً أتقياء وقال مقاتل يقولوذ ：الجعلهم صالحين فتقر أعيننا بذلك وقال القرظي ：


 أخخبر الهة تعالى عن أعمالهم ثم أخبر عن ثوابهم فقال：

## 









 لكم عند الل4 لولا أنه خلقكم كتعبدوه وتطيعوه وهذا معنى قول ابن عباسن أي انما أريد منكم أن توحلوني وعا وقال ولا مقاتل ولا

 دعوته \＄夕نسوف يكون لزامأه（（9）تهديد لهمه، قال الزجاج ：تأويله فسوف يكون تكذيبكم لزامآ يلزمكمم فلا تعطون التوبة والمفسرون يقولون في تفسير اللزام أنه يـوم بدر والمعنى أنهم فتلوا يوم بدر واتصل به عذاب الاب الآخرة لازمـاً لهم فلحقهم الوعيد الذي ذكر اللة بدر（••）．

．YVE／Y（Y）معاني القرآن للفراء（Y）


（V）ساقط من جميع النسخ جـ（V）
． 11 ：الانسـانـ


（1）في هـ الغرنة
（1（1）روى ذلك ابن جرير في تفسبره：عن ابي بن كعب، وابن مسعود، وقتادة وغيرهم وذكر في معنى ألزام أقوالأُ أخرى منها：أنه بمعنى فقال أي فسوف يكون فقالْأ أو بمعنى الموت أو بمعنى فسوف يكون جزاء يلزم كل عامل ما عمل من خير وشــر تغسير ابن جرير

$$
. r 7 / 19
$$



## مكيّة وآياتها سبع وعثّرون ومائتان



 بعيسى وصذق بمحمد

طستد



(بنسمـ اللة الرحمن الرحِيم"











(Y) لم يعئ له على أهل وتراجع أول مريم والحع

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( ) ساتط من أه، هـ } \\
& \text { (0) فيما عدا: إضيْف } \\
& \text { (1) ليست في هـ }
\end{aligned}
$$











 آَكْفَفِرِّنِ

هوا إذ نادى

 يكذبون









$$
\begin{aligned}
& \text { E7: ط (0) } \\
& \text { (1) (1) في هـ: هـ: معكما، وأجراهما } \\
& \text {. آبة : (V) }
\end{aligned}
$$

[^5]




 المفسرون أخرجوا هذا على جهة الإنكار أن يكون ما ذكر فزعون نعمة على مبـوسى واللفظ لفط خبر وفيـه تبكا



 قالل ألمبرد يقول التربية كانت بالسبب(\&) ألذي ذكر من التعبد أي تربيتك إياي كانت لأجل التملك والقهر لقومي.
 أَلَا نََتِّعونَ院








 هـَ


 وبعد هذا مفسر في سورة الأعراف إلى قوله :


 َاكَكِلِبُونَ

 هذا منسر إلى قوله:

家

 السحرة وغيرهم وفي هذا الحال.







(1) معاني الثقرآن للفراء Y/•Y

اللوسيط في تفسير القرآن المجيد/ج

قال المفسرون: وكان الشُرذمة النذين ملكهم فرعون ستمائة ألفـ" (1) ولا يحصى عدد أصحابٌ فرعون قوله هؤوإنهم










إلى مصر بعـدما أغرق فرعون وقومه فأعطاهم جميع ما كانٍ لقوم فرعون من الأموال والعقار والمسبأكن وقوله :










 إسر ائيل من البحر أمر البحر فانطبق عليهم (1')


> (1) تفسير إبن جرير

A : (r) المـلك (r)

(0) في هـ هـ : يلقاه
(•1) في هـ: سيهـد بنين وهو تحريف

(V) مخاز مالقرآلن

$$
\begin{align*}
& \text { (^) }  \tag{£}\\
& \text { (9) } \\
& \text { (1) فيما عدا هـ: تتابيع }
\end{align*}
$$

بتوحيد الله، ولم يكن آمن من أهل مصر غير آسية إمرأة فرعون وخربيل المؤمن ومريم بنتموشُـا (') التي دلت على
 العذاب.





















(1) (1) في هـ: تانوسا

(T) (T) في هـ: يهديني

19 : 19 ( 1 ( 1 (
(V) آية شا الأنبيا، ولقد خرجنا هذا الحهيث في سورة الأنبياء عند الحميث عن إبراهمب.


 نخطئتي يوم الدين رواه مسلم(T) عن أبيخبكر بن أبي شيبية توله :

رَبِ هَبْ لِيَ حُقْ







 قال سعيد بن المسبب: القلب السليم هو الصحيح وهو قلب المؤمن، وقلب الكافر والمنافق مريض، وقولله:
































وثوابي \$إلا على رب العالمينه والرسل إذا لم يسألوا أجرآ كانوا أقرب إلى التصديق وأبعد عن التهمة. رؤِ تَتَعْرُونَ



(1) ساقط من هـ
(Y)



زبي لو تشعر ون تزعمون أنهم الأرذلون عندكم وإِن أنا إلا نذير مبين أنذركم النار وأبين لكم ما يقربكم من الهـ .
 وَكَ

 وقال الضحاٍ

 أغرقنا بعد) بعد نجاة نوح ومن معه والبُقينب قوله :
隹号




 والمعنى أنهم كانوا يبنون بالمواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة والسابلة فيسخرون منهم (8) ويعبثون بهـ بهم وروي



 (1) فيمها عدا هـ أْبَل

 (1) (1) في هـ: فـــخخروا. . . ويعبنوا (0) (0) ساتط من هـ
 طبقات الحفاظ ص 109













 أخان عليكم) قال ابن عباس: ير يد إن عصيتموني (\$عذاب يوم عظبم) في الدنيا والآخرة يريد الذي أهلكوابه.









(1) (1) سـاتط من هـ ولفظ: نظر بعدها سـاتط من هـ
(T) في هـ قلا (Y) ساقط من هـ هـ

( ( ) ( ) ساتط من هـ

IV:(9) العنكبوت (A)
(0) ني هـ





 نقال ولفي جنات وعيون وزروع ونتخل طلعها هضيم| يعني :ما يطلع منها من الثمر والهضيم النضهيج الرخصر



 لا يطيعون الله فيما أمرهم به





 من المـخلوقين المعللين بـالطعـام والنـزاب والمعنى : لست بملك إنما أنت بشر مثلتا، قانل مقاتل : تالوا إنمـا ألـ
 عباس : إنهم قالوا: إن كنت صادقا ثادع الله يخرج لنا من هذا الجبل ناقة ححراء عشراء فتضع ونحن ننظر وترذ 1 النا

 يوم شُربها شربت مائهم كله أول النهار وتسقيهمم اللبن آخر النهار، وإذا كان يوم شُربهم كان لأنفسهـم ومواشثيهـم وما |لمد هذا مغسنر فيما مضي الكى قوله :



(V)


 (0) YAY/Y (1)













بالعذاب.
 وَأَكِيعُونِ








$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في هـ: الذكران من العالمين وهي هكررة } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (Y) في هـ هـ هضى هـ }
\end{aligned}
$$


(T) قراهة (ليكة) بلام مفتوحة من غير ألفِ وصل فيها ولا همزة بعدها وبفتح تاء التأنيث في الوصل قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر انظر :

النشّر ب/ף




عَظِيٍْ







 ها منا: السحاب التي تد أظلتهم






侕
"







 مؤمنين ) ثم ذكر سبب تركهم الإيمان فقال:













 على غير ذنب ونعاقب من غير تذكير وإنذار .

## 

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) عطية العوني }
\end{aligned}
$$

> (I) في هـ: فيأتهم [بنتة] وهي مكررة.
> (V)
> (^) في هـ: أنه .


 لمعزولونه قال عطاء : عن استماع القُرآن لمحجوبون لأنهم ير بمون بالنجوم .
 |َبْبَعكَ

 ابن عباس: يحذر به غيره يقول: أنت أكرم الخلق علي ولو اتخذت من دوني إلهآ لعذبتك قوله هووأنذر عشيرتألم الأقر بين أي







 فاجتمعت إليه قريش فقالوا ما للك نقال أرأبئتم إن أخبرتكم أن العدو مصبخحكم أو ممسيكم ما كتتم تصدقوني! قالوا بلى
(Y - (Y) ساتط من هـ
(r) في هـ: أبو عبد الله بن محمد

الحفاظ ص ع9 .
(0) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزه
(1) من د فقط .

من (ج-)

 متقاربة /98 /9 ا9 ط الحلبي
[قال] فإن نذير لكمم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب"(1): نباً لك ألهذا دعوتنا جميعاً فأنزل الها تبت يدا أبي






 رواية عطاء وعكرمة يريد في أصلاب الموحدين من ني إلى ني
 لكفار مكة:
هَهُلْ أْبِّنْ











(1) (1)
 تعائى وأنذر عئيرتك الأقربين 198/ 198 بألفاظ متقاربة.


 (0) (0) مسانع بن عبد مناف الثشاعر الجمتي نسب تربي










 حسان بن ثابث يقول: قال رسول اله كَ








(1) في هـ: مثل لفنون الككلام
(Y) كعب بن مالك الأنصـاري الحزرجي أبو عبد الّْه . أسد الغابة / \&AV .






 الفوائد كتاب الأدب باب ما جاء في الهجاء الها











## مكيّة وآياتها ثلاث وتسعون

أخبرنا الاستاذ سعيد بن محمد الحيزي أنا أبو عمرو بن أبي الفضل الشُروطي، أنا أبو إسحاق الاسبدي، نا نا أبرا






بسم اله الرحمن الرحیيم:






 وحياّ من عند الله الححكيم أي أنزله عليك بعلمهـ وحكمته.




(0) في هـ: بعثهـ
(1) (1) يم يعر له على أهل وترابع أول مربم والحج (Y) (Y) ساقط من هـ هـ



























(V) سانط من هـ
(「) المرجع الــابق نفس الصفحة بتصرف
rAV/Y/r (^) ( ) ( ) مراتط من جـ
(9) ساتط من جـ














四
 , بِرْمَمَتَكَ






(1) آية (T (1) سورة القصص وما بين القوسين بـاقط من هـ.
(0) (£) في هـ : يعلم الابنذويني
(r) الإسراء:
























 مهل بن بشُر، نا سحاقة بنت حمدان بن موسى الأنبارية بالأنبار(1) قالت، بنا أحمد بن عيسى بن العسكري(9)، نا
$\qquad$
(1)
$\rightarrow$ ( $\rightarrow$ - Y)



أحمد بن كثير الواسطي، نا أحمد بن صالح عن علي بن الحسن عن سهل عن أبيه عن ابن عباس : قام : قوم من أ
 جبريل قال: نعم وأنا على ذلك من الشاهدين قالوا: فإنا قوم قد قرأنا الككتب وعرفنا ما فيها ونحنُ بُسائلون عن سـ

 صفيره والززرزور ()" والدراج

 وأما الضففع فإنه يقول في نقيقه : سبحانٌ المعبود في لجج البحار، وأما الُحمار فإنه يقول في نهيقه : اللهم الـ العشار، وأما الفرس فإنه يقول في صهيله إذا التقت الفئتان ومشى بعضهم إلى بعض : سبوح قلِوس رب الم الملائ والزوح قالوا: يا ابن عباس نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأسلموا وحسن إسلامهـمه قال الفرا|

منطق الطير كلام الطير فجعله كمنطق الرجل إذا فهم وانشد ثول ميلد بن ثور (0):


ومعنى .الأية فهمنا ما تقول الطير هوأوأونينا من كل شيء

 صنف من الخلق جند على حدة يدل عليه|'قوله هومن الجن والإنس والطير يُ قال المفسرون : كان سليمان إذا أراد سف

 منها للإنس وخمسة وعشُرون منها للجنز وخحمسة عشُرون كلوحش وخحمسة وعشُرون للطير وكان له ألف بيت من قوا


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) القنبر أوالقبر جنس من الطير ومن نصيلة الأقبربات. المعجم الوسيط باب القاف . }
\end{aligned}
$$


 (V)

## 


والترجمة والنشر والبيت في ديوان حميد من تصيدة هطلعها :

سـل الــريـع أني يممت أم ســالم (1) الفرسخِ مقباس قدبم من مقايس الطول يقلز بـلاثلة أمبال المعجم الوسيط باب الفاء.

يسير بين السماء والأرض إني قد زدت في ملكك انه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت به الريح فأخبرتك
 وهو من الوزع الذي هو الكف يقال وزعته أزعه وزعا والشيبب وازع أي مانع، قال الليث: والوازع في الحرب الموكل
 قتادة ومقاتل هو بالشام بؤقالت نملة ه أي صاحت بصوت خلقه الله لها، ولما كان ذلك الصوت مفهوماً لسليمان عبر عنه بالقول، قال أهل المعاني ومعرفة النملة سليمان معجزة له ألهمها اله معرفته حتى عرفته وحذرت النمل حطمه وهو
 تكسر الحبة بقطعتين لئلا تنبت إلا الكزبرة فإنها تكسرها بأربع قطع لأنها تنبت إذا كسرت بقطعتين فالذي هداها إلى
 يشعر ونه أي بحطمكم ووطئكم قال مقاتل : قد علمت النملة انه ملك لا بقيّ فيه وانه إن علـم بها قبل إن ينـشاها لم يتوطأها لذلك قالت هلوهم لا يشعر ون) وهذا يدل على ان سليمان وجنوده كانـوا ركبانـآ ومشاة على الأرض ولم تحملهم الريح لأن الريح لو حملتهم بين اللسماء والأرض ما خافت النمل أن يتواطأها بأرجلهم، ولعل هذه اللقصة كانت قبل تسخير اللّ الريح لسليمان، قال المفسرون : طارت الريح بكلام النملة فادخلته أذن سليمان فلما سـع كالامها

 التعجب وذلك ان الإنسان إذا رأى ما لا عهد له به تعجب وضحك وقال مقاتل تم حمد ربه حين علمه منطق كل شي
 أي مولع (!) به وقوله ولوأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ألي أي أدخلني في جملتهم وأثبت اسمي مع أسمائهم واحشرني في زمرتهم، قال ابن عباس :يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين، قوله :



واوتفقد الطير ها التفقد : طلب ما غاب عنك والطير اسم جامع للجنس وكانت الطير تصحب سليهان في سفره تظله بأجنحتها والمعنى انه طلب ما فقد من الطير هوانقال ما لي لا أرى الهدهده أي ما للهدهد لا أراه يقول العرب ما لـي اراك كئيباّ؟ معناه ما لك ولكنه من القّلب الذي يوضحه المعنى والهدهد طائر معروف قال مجاهد : سئل ابن عباس كيف
 أراد أن يتزل فلما فقده سال عنه وذلك أن الهدهد يرى المأه في الأرض كما يرى الماء في الز الزجاجة . أخبرنا أبو بكر الحارئي، أنا عبد الله بن محمد بن حيان، نا محمد بن الصباح نا عبل الله بن عمر نا سالم بن نوح، نا أبو المعلى
(1) تفسير ابين جرير AV/ 19 (Y) (Y) تهذيب اللغة للاززهري
 (£) يراجع اللسـان مادة وزع نلفد فــر الوزع يعني الإلهام والولوع

العطار عن سعيد بن جبير عن ابن عبانس انه ذكر الهلدهد فقال إن سليمان طلبه لأنه كان يعُلمّ مسقاة الماء وإن الصـ






 الأرض (0) يقرأ ابن كثير(V) ولكن حذفت النون التي قبل ياء المتكلم لا جتمّماع النونات(A)











$$
\begin{aligned}
& \text { (q) } \\
& \text { (0) } \\
& \text { (1) (1) ساقط من هـ } \\
& \text { 91/19 الظر ابن جرير (1) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (Y) في هـ: التجميع }
\end{aligned}
$$



(9) ساقط عن ده هـ هـ
(1')


(I (I ) وهي بلاد الأزد قديماً معجم البلدان (IT)

عن سبأ فقال: (كان رجلًّ له عشر من البنين|"(1) وقد تكلمت العرب فيه الأجوادوغير الأجواد وقال جرير : الواردون وتيم في ذرى سبا

وقال آخر :

وقوله: 产 تملكهمه يعني بلقيس ملكة سبا، قال مجاهد: كان تحت يدها اثنا عشر ألفـ قيل والقيل بلغتهم : الملك تحت الحت يدي



 بالتشديد(1) كان المعنى فقدهم عن اللمبيل لئلا يسجدوا ثم
 خلق السماواتوالأرض خلافآ عليهم وحماً أله لمكان ما هداكم لتوحيده فلم تكونوا مثلهم في الطغيان والكفر وعلى هذه القراءة هذا كلام معترض من غير القصة إما من الهـدهد وإما من سليمان وقالن أبو عبيدة هذا أمر من الله(^) مستأنف
 والأرض| يقال : خبأت الشّيء أخبأه خباً والخبء ما خبأته لوقت قال الزججاج : جاء في التفسير ان الخبأ ها هنا من السماء والنبات من الأرض وعلى هذا في تكون بمعنى [من](9) وكذا هو في قراءة عبد اللّ(‘') ويجوز أن يكون يعني

(1) رواه الترملي في كتاب التفسير سورة سبأ وقال حسن غريب، وقال الهيشمي فيه ابن لهيعة وفهه ضعف وفد رواه الطبراني وأحمد وبقية


ص ror بلفظ. تدعوك تتم وتنم في قرى سبأ. . فد عـض أنيابهم جلد الجواميس .
(r) ( (



(0) (8) في هـ: الأخضر، وانظر إبن جرير في تفسيره
 \&

 (9) (9) ساتط من هـ

 هواله لا إله إلا هو رب العرش العظيمه أي هو الذي يستحق العبادة لا غيره وهو رب العرشن العظيم لا ملكة سبأ عرشها وإن كان عظيماً لا يبلغ عرئن الله في العظمة فلما فرغ الهذهد من كلامه
 مَانَا يَرْجِعْنَ而






 ابن غباس في رواية سعيد بن جبير يدل:على صحة هذا التفسير ما أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بنّ محمد بن حمرا



 عباس : لا تتكبروا علي، والمعنى لا تترفعوا علي وأتوني مسلمين منقادين طائعين قال قتادة : وكذلك الك كانت الان الا تكتب جماًٌ لا تطيل يعني أن هذا القدلز الذي ذكره الله كان كتاب سليمان ثم أرسلت إلى قـونهـا فــجتمعوا إل فاستشارتهم•





YYT/ 11 ( 1 (Y)









 لتعرف أملك هو أم نبي فبعت إليه بغلمان وجوار في قول أكثر المفسرين قال ابن عباس :مائة وصيف ومائة وصيفة وقال مقاتل ومحجاهد مائي غيلام ومائتي جارية وقال قتادة وسعيد بن جبير أرسلت بلبنة من ذهب في حوير وديباج (! هو فناظرة بما يرجع المرسلون| بقبول أم رد (0)




 إلى بعض وأما أنا فلا أفرح بها [ثم] (7) قال سليمان للرسول هوارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها
 هذا بملك وما لنا به من طاقة فتجهزت للمسير(") إليه وأخبر جبريل سليمان انها خرجت من اليمن مقبلة إليه .




|  |  |
| :---: | :---: |
|  | (1) |
| (0) | (\%) (\%) سانط من ده هـ |
| (1) | (r) |
| (V)(V) في هـ المس>ر | 9v/19 (8) انظر تفسير ابن جرير |



























$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في :هـ: بعرشها قبل وهي مكررة } \\
& \text { (Y) تفسير ابن جرير (Y/19 (Y) } \\
& \text { (!) تفـير إين جرير 19/19) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1 \text { ( }{ }^{\text {( }} \\
& \text { (9)(9) }
\end{aligned}
$$























 العالمين] (9) يعني انه لا يعلم ذلك وان آخر ما سمع من حديثها وأسلمت مع سليمان. .
(£) سـاتط بن هـ
(0) تفسير غريب القر آن لابن قتيبة
(Y) (Y)

Y 90 / Y (Y)
 لسـان العرب فهل الهمزة حرف الباء
IV//19 وراه ابن جرير عن أبي صالح انظر تفسير إبن جرير (V)
(

سورة النمل/ الآبات: 01








 توم تفتنون هو تختبرون بالخير والشر وَكاَبِ
。
 الْمِّير<






(1) في هـ : ولقد أرسـلنا إلى تومه فاذذا فريقان بِتصمون وهو تُريف.
(Y) في هـ: بشئومنا (Y)


 (7) (7) ساقط من جـ، ده هـ هـ
(V) تراءة عاصم في الـبعة لابن مجاهد ص با


حفص عنه بفتح الميم وكسر اللام (1) وهو اسم المكان على معنى ما شهدنا موضع هلاكهم ومكانه قان الزجاج وكان




 دار صالح شاهرين سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون الحجارة ولا يرون الملائكــة فقتلتهم، وقال



 صالهآ من العذاب \$وكانوا يتقون الشُ الشرك .

 قَرْيِتِ





الغابرين ج جعلناها بتقديرنا وقضائنا عليها انها من الباقين في العذاب وما وما بعد هذا مفسر في سورة الشُعراء قوله:


أَلَكِلَّهِ
rII/r (1) انظر : السبعة ص

 I•V : انظر تفــبر ابن جرير 19 (V)



سورة النمم／الآيات：09
㢄


 يشر كون يُ يا أهل هكة أي الله خير لـهن عبلذه أم الأصنام لعابديها إلزام للحتجة على المشُركين قيل لهم بعـلما ذكر هلا
 وكان المششركون يتوهمون في الإصنام وفي عبادتها خجيرآ فقيل لهم احتجاجاً ：الله خير أما تشركون．
 من السماء ماع

 سواه أعانه على صنعه


看
 قلرته بين العذب والملع فلا يختلط أحلهما بالآخر و\＆إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون تو جيل ربهم وسلطان وقلرته ．
若


㐿行

．${ }^{(r)}$［黄
（I）الكهف：



#  


 الاشياء.








 في شكك من الــاعة هفسر في سورة المؤونين إلى قوله:



 قالل ابن السكيت:يقال في صدر فلان (T) ضيق أو ضيق وهو ما يضيقعنه الصـدر وهذه الآية مفسرة في آخر سورة النحل .


 يَعْلِنُونَ








 تستهجلون من العذاب هو مين عند الهُ ولئنز (1) غاب عن المالنّ .

 أَكْبِبِنِ












(1) في هـ : وان





## 

هار إذا وتـع القـول عليهمه قـال ابن عبـاس: حق العـذاب عليهم، وتـل قتـادة: إذا غضب الشّ عليهم














$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سا }
\end{aligned}
$$

 ص 110

(7) ساقط من ب


( ) ( 1 سافط من جـ

(1‘) في د: وتخطم

 هذا الحديث علي زيد بن جدعان وهو ضعيف الحديث
 والعقاب وقرىء أن الناس بفتح الهمزة وكسرها (!) فمن فتح (') الراد تكلمهم الدابة بأن الناس ومن كسر"فلأن معنى تكلمهم تقول لهم إن الناس والككلام قول.









 (الَآبات لقوم يؤمنون)










| (1) سآطّ من هـ | (T) |
| :---: | :---: |
| 7) الزه (i) | () (2) |

( ) ( ) في هـ: من
(0) (0) في هـ: بمعنى




 اعداؤه من المعصية والكفر وبما يفعل أولياؤه من الطاعة ومن قرأ بالتاء (Y) فهو خحطاب للكافة (r) وقوله وومن جاء


 أن يعنى به فزع واحد ويجوز أن يعنى به الكثرة لأنه مصدر والمصادر تدل على الكثرة وإن كانِ كانت مفردة الألفاظ كقوله













 (r) (r)
 rra/r

(1) (1) الأنياء:
 / / / / ، ، طبقات الحفاظ
Yv/r (^)









$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ني هـ الكلم وهو تصحيف. } \\
& \text { (Y) (Y) } \\
& \text { (Y) في هـ : تشناهدونها ثم أراهمم... الخ }
\end{aligned}
$$



## مكيّة وآيانها ثمان وثمانون



 كان صادةً أن كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعونه(1).



合
بسم الش الرحمن الرحـيم



 مصر، قال اللبث: العلو العظمة والتجبر يقال علا الملك علوآ إذا تجبر ومنه قوله الا



> (1) لم يمُ: له على أمل وترابع أول مريم، والحج.
> (Y) (Y) في هـ: إيمان .
> (Y)

9.
 rq.























$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (r) سافط من جمميع النــخ عدا جـ. } \\
& \text { (!) (!) من جـ }
\end{aligned}
$$


(1) (1) ساتط من جـ
(V) (V) في هـ: القر (V)



(11) (1) يفصد به السرائيلي من نسل يعقوب حيث يطلنت عليهم العبرانيين.

الغلام الذبح؟ وكان فرعون قد استنكح امرأة من بني اسرائيل يقال لها آسية بنت مزاحم وكانت من خيار النساء ومن












 الموكل به على يده فردها إلى الجمرة نقبض عليها لفرعون ألم أقل لك إنه لا يعقل شيئا فكف عنه فرعون وصدقها وكا وكان أمر بقتله ويقال إن العقدة التي كانت في لسان موسى [إنه] (1) أثر تلك التي التقمها)| (ل)








> (\%) أي تُناءم
> (0)
> (1) في هـ جن
> (Y)
> (1) ساتط من جميم النسخ عدا د.

> (V) هذا من الاسرائيليات التي لا تصدن ولا تكذب وتج (V)
> ( ( ) في بي: مرضعته.
> (4) (4) ساتط من جـ
 (11) أي في سورة طه.

























(0)
(1) في د، هـ في سبيب.
(Y) معاني القرآن للفراء (Y/Y/Y)

(^) فيما عدا هـ: وعيان.
(1) في هـ، جـ، والحزن
(r)
(q) الانظال: 11 11
测











 كافرآ وهو قول مقاتل، وقال قتادة: لن أعين بعدها على فجرة المرة







 كالوجيع والأليم، ويجوز أن يكون بمعنى الغاوي أي إنك غارٍ في قتالك من لا تطيت دفع شره عنك ثم أقبل موسى
(1) في هـ: ركب موسى وفرعون غير شُمد.
(Y) منف: مدينة فرعون بمصر بينها وبين الفــطاط تسعة أميال وبينها وبين عين شمس أحد عنر ميلا معجم البلدان Y/E/0.




 تريد إلا أن تكون قتالًا بالظلمه فرعون أن موسى قتل القبطي أمر بقتل مرسى عليه السلام وعلم بذلك رجل من شيعة مُوسىى فأتاه فأخلذه وهو وله :
埕 هَ
领
 مؤمن آل فرعون(r)
 باللخروج
 مدين فيها وكان قد خرج بغير زاد ولا حلذاء ولا ظهر (V) وهو على مسيرة ثمانية أيام من مصنر ولبه يكن له بالطريت علم






(£) مجاز القرآن لابي عبيدة ץ/ • • . .
(0) ساتطا من ب ب
(7) ساتط من هـ.
(V) في هـ، ولا ظُهير. والظهير يقصد به ما يُركب من ناقة أو جمل 'أو نحوها.
( ( ) ( ) ساقْط من جـ
(4) في ال، د، والرفن .










 علي به فرجعت الكبرى إلى موسى عليه السلام لتدعوه فذلك قوله:

## 



 اَلصَّحِلِحِينَ



(1) ساقط من جـ.



(0) (0) ساقط من هــ
(T) بياض في هـ.

عبد المؤمن بن خلف بن طفيل التميمي النسفي ولد سنة YOq، (V)

> الحفاظ ص \&PO.

























$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ساتط من جـ. } \\
& \text { (Y) الـسمت: السير على الطرين بالظن وفيل هو المسير بالحدس وسمت الطريت تصده . اللسان فصل السين حزن التأه. } \\
& \text { (Y) ( } \\
& \text { (1) في هـ: فالت } \\
& \text { (Y) (Y) فيما عدا ج-: في كتابه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1'(1) في ب: بئفضل }
\end{aligned}
$$







 عليه \$وانها على ما نقول وكيلهِ قال ابن عباس ومقاتل شهيد فيما بيني وبينكا .














 (r) ( )




















 بهاتين الآيتين \$إنهم كانوا جوماً فاسقيني) عاصين.





( ) ساتقط من ب وموشع إلى مصير: بياض في هـ وأُخيه بُاتِط من هـ .

(1) في هـ: ليبس فيها لها وهو نص أبي عبيدة في مجلجاز القرآن I Y/ Y/ .
(V) الُّوسج : شُجر من الثشول؛ وله ثمر أحمر مدور كانه خرز المفين النلسان ماهم عـع









 نعطيكما من المعجزات ثم أخبر أن الغلبة لهما ولمن اتبعهما فقال: : وأنتحا ومن اتبعكما الغالبون|

 أَظَّلِّمُونِ







 يُنصَمُوِنِ






$$
\begin{align*}
& \text { ( ) (8) فيها عدا هـ: سلطاننا. }  \tag{1}\\
& \text { (0) أي يصير } \\
& \text { (1) في أ وجنوده في الأرض وهي مكررة. }
\end{align*}
$$


(r) ني هـ: يصدتني .

بوزة التصضص／الآية：｜ـبـ

 في اليم

多 في هذه الدنيا لعنة｜هفسر في موضعين في سـورة هود
 العين وعلى هذا المقبوحين يكون بمعني المقبححين．
粫
قوله موسى




 يتذكرون
药 هِ
（1）ساتط من د، هـ．
（Y）بحر القلزم ：خليج الـسويس حالباً．
（
 （ $)$




#  


 اختيار الزجاج قال : وما كنت بجانب الجبل الغربي، وقال الككلبي بجانب الوادي الغربي قال ابن عباس رضي الله عنه: يريد حيث ناجى موسى ربه وهو قوله: وإذ تضينـا إلى موسى الأمر عهي





 الزجاج : المعنى أنك لم تشاهد قصص الأنبياء وتليت عليك ولكنا أوحيناها(') إليك وقصصناها عليك واومـا كنت ببانب الطور| بناحية الجبل الذي كلم الله عليه موسى غإذ نادينا) قال ابن عباس : إن اللّ تعالى نادى يا أمة محمد
 تسترحوني وهولكن رحة من ربك ولكين رحمناك رحمة بإرسالك والوحي إليك ولتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من
 وابما تدمت أيديهم
 الارسمال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم وجواب لولا محذوف تقديره ما ذكرنا .









$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سا سط من هـ }
\end{aligned}
$$











 قَتَلِهِ مُتَلِمِينَ يُنِفْقُونَ撸


 ربناه [وذلك أنّ ذكر النبي كان مكتوباً عنبهم في التوراة والإنجيل فلم يعاندوا i







 .r•v/r/r
(r)
(8) (1) في هـ صـنـوا.
(0) ما بين التقرسين ساقط من أ، ب، ولنظ (ذكر البنج) بياض في هـ هـ (1) (1اتط من جمبع النـخ عدا، د، هـ هـ

 الجاهلين
 نريد أن تكون من أهل الخيل والسفه، وقال الكلبي : لا تحب الذي أنتم عليه ويكون التُقدير لا نبتغي دين الجالمالملين



وإنك لا تهلي من أحبيت
 جاءه رسول اللّ













قدر له الهدى .
(1) ني هـ: والتسلم .


(r)
 (0) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب الديليل على صسحة إسلام من حضره الموت $00 / 0$ (1) ساقط من جميع النـخ عدا أ.

وقوله اتبعنالُ على دينك خحننا العرب على أنفسننا أن يخر جونا من أرضنا مكة إن تركنا ما يعبدون ومعنى التخطفـ الانتز



 جبيت المماء في الحوض أي جمععت وقرىءء تجبى بالتاء(1) لحيلولة الدحرف بين الاسـم المؤونث والفعل كقولهم حضا القاضي اليوم امرأة قال معاتل : يحمل إلى الحرم طلئمرات كل شيء لدنا الامم الخالية فقال :

 ©
 معيشُتها، قال عطاء: عاشثوا في البططر فأكلوا رزق الله وعبدوا الاصنام وقوله تليلًا تليلّا وكنا نحن الوارثين



 أهلكتهم وظلنهـم شركهم .

وَ


疹
(0) في هـ: مكين.
 . ع *
(^) في هـ الكانرة.
(1) ساقط من هـ .

ساتط من. (Y)
. IV :







 نزلت في علي وحمزة وأبي جهل . وقوله:















 صالحآهِ أدى الفراثض هو(نعسى أن بكون من المفلحين) من الناجحين الفائزين وعسى من اللّه واجب قوله:


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سـاقط من هـ. ومن توله جواب لو. . الثى يهتدون سـاقط من د. } \\
& \text { (1) ساتط من جـ } \\
& \text { r•Q/Y (V) }
\end{aligned}
$$


























(8) (8) ساتط من ا، جـ.
(!) (3) ساتط من جمع النبخ عدا ب.




 ．${ }^{\text {（「）}}$


















$$
\begin{aligned}
& \text { (1): النساء (1) } \\
& \text {. النحل: (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (浣) الانعام: } 09 .
\end{aligned}
$$



 تعمل في الأرض بالمعاصي .






 لنسألنهم|(1) فنانهم يسألون سؤال تقريع وتوبيخ كما قال الحسن لا يسألون ليعلم ذلكُ من قبلهم وإنما سئلوا تقريع وتوبيخ قوله :
 حَ人








$$
\text { (1) الححجر: } 4 r .
$$

(!) الارجوان: الثوب المصبوغ فيه المعبم الؤسيط باب الههمزة.


(8) علي بن عروة الدمشُقي (ضعيف الحديث) :تهذيب التهذبب

$$
\text { التقريب } \mathrm{K} \text { / צ . }
$$









 الأخرة هإلا الصابرون) على أمر الهِ يعني الجنة ودل عليه(8) قوله ثواب الش فوله:
















(1) سانظ من مـ.

(T) ساقط من هــ

> (0) ساتط من ب.

 (Y) بنو تارة: هم بنو الديشُ بن عحلم بن غالب بن عائذة بن بلبح بن الهون بن خزيمة بن ملركة. الجمهرة (Y) (V))، ناية الأرب

موسى قال للأرض : أطيغي فأخذته إلى :الركبتين ثم قال لها أطيعي فأخـذلته إلى الحقــوين وهو في ذلـك يستغي








 أنه ولا يفلح الكافر ون| لا لا يسعد من يكفر بالله ومعنى ويكأنّه تنبيه .








 الحالدي، أنااسحاق (1) بن ابراهيم، أنا وُكيع عن أشعث النُّامي عن أبي سلام الأعرج عنُ علي قال : إن الرج ليعجبه شراك نعله فيدخل في هذه الآية :


 الفرائض واجتناب معاصيه قوله ولمن جاه بالحسنة فله خير منها ومن جاء باللسيئة فلا يجزى الذين عملوا المبيثات) قا
(1) مجاز القرآن 1 (Y/Y بتصرف.

(Y) فيما عدا د دتندموأ



(Y) (Y) (Y (Y



 اَلْمُشِرِبِ



 ظاهرا عليها فنزلت الآية بالجحفة وليست مكبة ولا مدنية وسميت مكة معاداً لعوده إليها وتم الككلام ثم ابتدأ كلامأ آخر









 فهو هالك إلا ما كان له وقال سفيان رحمه الله: إلا ما أريد به وجـه الهُ من الأعمال وهو اختيار الفراء واء وانشّد:




 للفراء


## مكيّة وآياتها تسع وستون

ن



人
بنـم الد الرحمن الرحيم:








$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) لم نعنر له على أصل ويراجم أول مريم وألحج . }
\end{aligned}
$$

 . Y ह/7

(0) وئيد هذا ما رواه البخاري في كتأب الأكراه من صـي

يوسف انظر البخلاري Y Y ب ط الشُعب.

نشروا بالمناشير على دين اللة فلم يرجعوا عنه (1) وقال غيره: يعني بني إسرائيل ابتلوا بفرعون فكان يسومهـم سوء
 ثم أوعد كفار العرب فقال وأم حسب الذين يعملون السيئاته يعني الشــرك ، قال ابن عبـاس : يريـد الوليـد بن المغيرة (T)، وأبا جهل والأسود والعاصي بن هشام وغيرهم وأن يسبقونا) يفوقونا ويعجزونا \$ساء ما يحكمونج بئس ما حكموا لأننسهم حين ظنوا ذلك.



كانوأِعْمَونونَ





 يسمع (^) ما يقول ويعلم ما يعمل ولذلك قال وهوهو النسميع العليمه .
قوله

 قوله :








(7) سانط من هـ.
(V)

(



 ديني هذا لشيء قال : فمكثت يوماً لا تأكل وليلة فأصبحت قد جلـي


 الصالحات لندخلنهم ني الصالحين أي في زمرة الأنبياء والأولِياء.






 أوذي في اللّ رجع عن الدين فكفر، قالن الزجاج : وينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذى في :الله وقالل عكرمة عن المّا






(r) ساقط من جـ، ب، هـ.



غووقال الذين كفروا للذين آمنواه(") اتبعوا سبيلنا، قال بجاهد: هذا من قول كفار مكة لمن آمن منهم قائوا فم لا نبعث نحن ولا أنتم فاتبعونا فإن كان عليكم شيء فهو علينا ونحو هذا قال الكلبي ومقاتل : إن أبا سفيان قال لمن آمن





 الكذب، وقال مقاتل : يعني قولهم نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله ثم عزى نبيه بما ابتلي به النبيون من قبله من قومهم. فقال :
 ظَالِمُونَ



 (A) الطوفان يعني نوحاَ من الغرق ووأصحاب السفينة) الذين كانوا معه فيها ولوجعلناها آية للعالمينهِ تركنا السفينة عبرة لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسولهم فعلنا بهم مثل ذلك.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سانط من هـ. }
\end{aligned}
$$



سورة الغنكبوت// الآيات: 17 ـ









每









(1) في هـ: لا تعلـمون. (Y)



(Y - 7 ( بياخ في هـ
(^) مععاني التقرآن للفراء

تطرب("): معناه ولا في السماء لو كتتم فيها كقولك ما يفوتني فلان هـا هنا ولا بالبصرة لو صار إليها وهذا معنى قول مقاتل (") وما أنتم يا كفار مكة بسابقي الله فتفوتونه في الأرض كنتم أو في السماء كنتم أينما تكونوا حتى يجزيكم
 الله ولقائه ه بالقرآن والبعث بعد الموت بأولئك ئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليمه يعني من جنتي ثم عاد ألكلام إلى تصة ابراهيم وهو قوله :













 ومصيركم جميعاً والنار وما لكم من ناصرينه مانعين منها .
 وَجَجَ
 (Y) في هـ توله الفائل يفول .




$$
\text { (• } \times \text { في هـ: يقولون. }
$$


(0) فيما عداد، هـ ذلك. (7) في أ بينك.

الوسبط في تفسير القرآن المجيد/جp/rprer







## 












 وفي هذا إعلام أنه لا ينبغي أن يتغاشر النُاس على المنا


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) في جـ. د، هـ: محمد. } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { vo: : } \left.\text { b }_{\text {( }} \text { ( }\right) \\
& \text { (^) حاتم بن أبي صغيرة مسـلم القشتيري البصري أبو يونس تهنيب التهذيب }
\end{aligned}
$$


 (11) (1) (1)

$\qquad$



 ظَكِلِيِيَ ج




 جَثِّمِيسِ




 آثار منازلهم الخربة، وقال قتادة: هي الحجارة التي أبقاها الشال فاركها أوائل هذه الامة، وقال مجاهد: هي الماء الأسود على وجه الأرض، وما بعد هذا مفسر إلى تولها :







 بصيرة ، تال قتادة والكلبي انهم كانوا مُستبصرين في دينهم وضلالتهم معجبين بما يحسبون أنهم على هلى وانى ويرن


 ليظلمهمج ليعذبهم(Y) على غير ذنب ثم ضِرب لهم مثلاً فقال :

## مَمَّنَّ الَّفِيْنَ







 التقرآن وهي التي شُبه بها أحوال كفار هذاه الأمه بأحوال كفار الأمم المتقدمة

لكفار مكة ووما يعقلها إلا العالمونج وما يعقل الأمثال إلا العلماء اللذين يعقلون عن الله.


 قوله :
(1) في هـ: عاقبتنا.
(Y) في هـ: فيعذبهم.
(Y) سـاتط من هـ.
( ( ) في هـ عليه (

 ( Y \& / /


 متروك وأكثر كتاب العقل الذئي وضعه موضوعات .

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) في هـ : نضربها . } \\
& \text { (7) في هـ: بينينها . } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$




مَاتَ







 رسول الل






 أعتق أربع رقاب فقال آخره سبحان الهّ والحمد لشّ ولا إله إلا الله والش أكبر ثم دخل المس المسجد فأى حبيب بن أوفى

> (1) عثمان بن عبد الرحمن بن عثـمان بن عبد الش التمبي (ثقة) تهذيب التهذيب /r/V .
 Y Y / Y / Y







 (4) ثابّت بن أسلم البناني أبو محمد البصري تهذيب التهذيب










 قاعدآ عند ابن عباس فجاء رجل فبـلا






 لـ مسلمون الـ



اللذهب K/Y .



(0) في 2، هـ: الحسن .
(1) (1) محمد بن أبي موسى له ذكر في تهذيب التهذيبـ









 هملوا القرآن على عهد رسول الله آيات بينات في صدور [أهل](9) العلم من أهل الكتاب لأنهم يجدونه بنعته وصفته (ؤوما يجحد بآياتنا إلا الظالمون) يعني كفار اليهود.













(1) في هـ: عليك.

- (
























(Y) قراءة (Y (Y)
(0) انظر تفسبير ابن جرير .V/Y.
(₹) في هـ: مسلمة مكة
 ( ( ) في هـ لِّية
(Y) في ب: منزلًا يتيمّ فيه لا يقبم فيه وليس نها موضع.

ربهم يتوكلونه| قال ابن عباس : وذلك أن المهاجرين توكلوا على الله وتركوا دورهم وأموالهمه، وقــل مقاتـل : إن
 حيوان يدب على (") الارض مما يعقل ولا يعقل والمعنى : من نفس دابة "لا تحمل رزقها لا ترجع دزقها معها ولا





 شُت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم بخبأون رزف سنتهم ويضعف اليقين فوالثه ما برحنا حتى تزلت: وكائين من.دابة لا تحمل رزقها الآية(0)




 ويرجب عليهم التوحيد ثم تال: وبيل أكرمم لا يعقلونه توحيد ربهم مع إقرارمم بانه خلق الأثياء وأنزل المطر والمراد بالاكثر الجميع.






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) في هـ: من دابة لا تحمل رزنها في الارض. } \\
& \text { (Y) في هـ هـ من من } \\
& \text { (r) في هـ : التميمي }
\end{aligned}
$$

(0) رواه اللسيوطي في الْدر المتثور عن عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهتي وقال ابن كثير بسند ضعيفـ الدر المنتـور











 [في][8) وليتمتعوا جعل اللام في ليكفروا لام كي (0) والمعنى : إذا هـم يشركون ليكفروا، والمعنى:: لا فائدة لهم| الاثراك إلا الكفر والتمتع بما تستمتعون به في العاجلة من غير نصيب [لهمب] (1) في الآخرة.




 بمحمد والإسلام




 وهوإن الله لمع المنحسنين| بالنصرة والعون قال عطاء عن ابن عباس بريد بالمحسسنين الموجدين.
(1) في هـ كالنزوان.
(Y) فصلت: •
(Y) الآراء:


(A) فِي جــ ما ذكر.

(V)


 الروم كان له من الأجر عشّر حسنات بعدد كل ملك بسبح اللّ بين السماء والأرض وأدركك ما ضيع يومه وليلنهه()




$$
\begin{aligned}
& \text { بسم الش الرحمن الرحيم }
\end{aligned}
$$





 ثم التقى الروم وفارس في السنة السابعة من غلبة فارس إياهم فغلبتهم الروم فجاء


الذهب /ry
(r) حايث لم يعثر له على أمل وتراجع أون مريم والدج
(

 (V) عن د ن
















 يصلحهم وقال الحسن يعلمون متى زرعهم ومتى حصادهم وروي عنه أنه قالل بلغ - والله - من علم ألحدهـم بـم بالدنيا

 الآخرة هم غافلون| حين لم يؤمنوا بها ولمم يعدوا لها، ثم وعظهم ليعتبروا فقال :



(1) عن جـ، انظر تفسير ابن جربر Y1/10.
(0) عن بج
(Y) في جـ، د، هـ، هـ محمد.
(7) في هـ هـ: يكون.
(Y) عن به، هـ.
(V) فيما عدا ب شئ

 وتفير ابن جرير
(9)
(

#  





















(r) ساتط من هـ
(£) فيما عدا أ: أعطرامم ... وفي هـ: اعطرمم.
(1) ساقط من أ، د، هـ هـ


(T) في با ب، جـ، هـ فـاهلكوا.
(V) معاني القرآن (V)
( ( ( ) ( ( 1 ( ) في هي هـ: ثالن.




 بآيات الله إن لهذه الذنوب عوأقب سوء لا يزال الرجل بذنب فينكت على قلبه حتى يسوء القُلب كله فيصير كافرأ .
 مَّ شَ











 الجنة فقال:
莒
 عباس جمعت هذه الآية الصلوات الخدس ومواقيتها حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الفقجر وعشياً العضر
(1) (1) محمد بن عبد الهّ بن بكير بن سليمان الخزاعي أبو الحسسن الصنعاني خلاصة تهنيب النكمال (Y) (Y\&) .
 (Y) (r) ساتط من هـ هـ
(£) في هـ: :الهخلوق .


وحين تظهرون الظهر (1)، ومعنى تمسون تدخلون في وقت المساء ومئله تصبحون وتظهرون في الوقتين جميعاً واعترض


 تخرجون (r) بفتح التاء أضاف الخروج إليهم كتوله ؤيوم يخرجون من الأجداث (!)





 في عظمة اللّ وقلرته.






 لَآيات لقوم يسمعونه سماع اعتبار وتنبر .



(1) في هــ : ألستينكم وألوانكــم وهي مكررة .
(1) تغسير ابن جرير آ/r/r.
(Y) ساتط من هـ







 وتال ابن عباس: كل له مطيعون في الحمياة والبقاء والموت والبعث وإن عصوا في العبادة ، وهذا مفسر في سورة البق|"
 الإعادة وما شيء عليه بعزيز ويجيء أفعلّ بمعنى المفاعل كقول الفرزدق :










و申ا


(1) ني مـ على غير عمد.



(7) ني هـ: ضربا .
(0) هذه العيارةوردت في هـ قبل ذلك وقد نبهنا عليها ني موضعها.













 أْلْشُرِيِ










> (1) في هـ: يشُاركونكم وهو تجديف .
(^) في هـ: نجعلتموه.
(9) هـ: ثم بين أنهم
(1")
(II) (II)
(IY)
(Ir) في هـ: يدخل معه فيه
الوسيط في نفسير القرآن المجيد/جّ/




 |
風


 بما آتيناهم




 الرزق لمن يشاء ويقدر إن ني ذلك لآياب لقوم يؤمنون ونم والآية ظاهرة.






(气) من | ولفظه بـ يُشركون سـاقط من هـــ
(1) الططلاق: 1 ( 1 (
(1) (1) سـط من 2.
. $\rightarrow$ (Y)
(r) في هـ مانكمب.

 قتادة عن ابن عباس تال : هي هبة الرجل يهب الشيء يريد أن يثاب عليه أفضل منه، وهذا قول جماعه






 بها ما عند اللد ؤأولئك هم المضعفون و يضاعف لهم الثواب يعطون الحسنة عشر أمثالها والمضعف ذو الأضعاف من من الحسنات، ثم ذكر ما أصاب الناس بترك التوحيد فقال :

 غظهـهر الفســاده يعني قحط المـطر وتلة النبـات وهفي البــر هوالبحر ه وهو كل قرية على ماء قال ابن عباس : البحر ما كان من المدائن والقرى على شاطىء نهر هوبما كسبت

 فرعون بالسنين (^) الآية وليس المراد بالبر والبحر في هذه الآية كل بر وبحر في الدنيا وإنما المراد به حيث ظهر هـر هنالك (1) روى ابن جرير هذا القول عن ابن عباس وبجاهد وسعيد بن جبير وذكر في الاية رأيآ آخر نقال: : إنما عني بهذا الرجل يعطي ماله الرجل




في هـ إلى تول مركانه.
(0) في هـ: الجتذاب.
(1) قراءة (لتربوا) بضم التاء وإسكان الواو لم بقرأ بها نافع وحده، وإنما فرأ بها أبضاً: أبو جعفر ويعقوب انظر السبعـة ص هو والنشُر . $\check{. \varepsilon z / r}$
(Y) يقصد بذلك ما حدث لأهل مكة من المجاعة والفاتة : فقد روى البخاري في كتاب التفسير سورة آل عمران عن ابن مسعود قالل فال دسول الش




Ev سr
 تبل بلتروا مساكنهم ومنازلهم خاوية :وقوله فَأَقِر وَجهُكَ وَّ عِّ


لأْأقم وجهك




 لَّ





 للنبي
 هِلَّ





(Y) سـاْط هن جـ
( (
) (! ) ساتط من هـ

لَمبِلسِيِنَ










 ولهذا كان رسول الش





ص ^•0.
 (1)

(^) في هـ: هبوط.



(11) في هـ آثار .











 خلقه هألقدير ها على ما يشاء، قوله:




 اللكلبي: كذبوا في قولهم غير ساعة كما كذبوأ في الدنيا، وقال مقاتل : يقول: هكذا كانوا كانوا يكذبونٍ بالبعث كما كـلبوا
(1) المرسشلت: •Y .
 النسبعة ص ^^م



(0) عطةُ العونِي وتد مرت ترجمنه. (1) (1) سانط من ب ب



أنهم لم يلبثو! في قبورهم إلا ساعة، وقال ابن قتيبة: أي كذبوا في هذا الوقت كما كانـوا يكذبـون من قبل(1)،

 بعني : كما صرفوا عن الصدق في خلقهم حين حلفوا كاذبين صرفوا في الدنيا عن الإيمان، ثم ذكر إنكار المؤم





 بالياء(1) لأن التأنيث ليس بحقيقي في المعذرة وقد وقع الفصل بين الفاعـل وفعله فقوي التـذكير وقـوله ولا ولا هم يستعتبون لا يطلب منهم العتبى والرجوع في الآخرة.

 يَسْتَخِفَنَّكَ






 والحساب أي هم ضلال شاكون.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تفسير غريب القرآن لابن تتيبة ص ب६؟. } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

.TV/Y / (Y)

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) في هـ: وتكنذبونه }
\end{aligned}
$$




## مكيّة وآياتها أربع ونلاثون



 (1) بالمنكر

الَدَ

بسم الش الرحمن الرحيم.



 مُّهِهِنٌ






(1) - في هـ أبو عمرو محمد بن جعفر المؤزن


( ) - - رواه أليهتي في شعب الإيمان عن ابن عباس الدر المنتور 10^/0 .


وأنــا أحـدنكم حـديث فـارس والــروم وأتـرأ عليكم كمــا يقـرأ عليكم محمـــد أسـاطيـر الأولين، ومعنى لهـو










 اللفظ يذكر في الاستبدال والاختيار كثيرا أخبرنا أبو منصور البغدادي أنا ألا أبو سعيلد الخـلا

= شعـب الإيمان عن ابن عباس انظر الدر المنيور /0^/0.
 (YVY) تذكرة الحفاظ (Y)






زيد متروك الحديث الضعفاء والمتروكون (Y (Y)، التقريب Y/Y § .
 الميزان 170/ المين











 تقدم إلى قوله:












 (1)







 إياه أن تضعف مرة بعد مرة و申ونصاله في عامينج الفصال : الفطام، وهو أن يفصل الولد عن الأم كي لا يرضع وهو

 اشـكر لي إذ هليتك كلإسلام ولوالديك بما أولياك من النعم والمعنى : ووصيناه بسكرنا وشكر والمكا المرجع والمنقلب أي فأجزيك بعملك واوإن جاهداك مفسر في سورة العنكبوت إلى قوله واوصاحبهما في الدنيا

 وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعثمان وطلحة والزبير نقالوا له آمنت وصدقت محمدآ نقال : نعم فأتوا رسول الها اله


 مثقال بالرفع والنصب(7) فمن نصب فاسم كان مضمر على تقدير إن تكن التي سالت مثقال حبة من خردل ومن رفع مع



 مقاتل: : قالل ابن لقمان لأبيه: يا أبت أرأيت إن عملت بالخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمه الله فرد عليه لقمان


(1) -
(
(Y) - (Y) - ساتط من هـ



بياض في هـ.












 لقمان ابنه بالاقتصاد في المني والمنطق (A) :





 ِيَعْلَوْنَ

$$
\begin{aligned}
& \text { - فيما عدا هـ: أي } \\
& \text { ( ( ) - ( }
\end{aligned}
$$

 (\%) (\%) - الر - (\%) (0) - ني أ أ عن
 (v) - الفران

 في الأرض يعني : الجبال والأنهار والبحار والأشجار والنبت عالماً (') بعام، قال الزجاج : ومعنى تسخيرها للآدميين:




 فالا سلام وما سوى الله من خلقك وما فضل عليك من الرزق وأما ما بطن فستر مساوىء عملك ولم يفضحك بل به يا يا ابن






 انقضاء آجالهم نمتعهم بما أعطوا من الدنيا النار لا يجدون عنها محيصاً ولا ملجأ وما بعد هذا مفسر فيما تقدم إلى قوله :










$$
\begin{aligned}
& \text { (1) - في هـ: عليكم. } \\
& \text { (Y) - في هـ هـ: المعرونة }
\end{aligned}
$$























 عكرمة: لُّن لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غير الهن، الللهم إن لك علي إن أنت عافيتني ما أنا فيا

- (

$r £ V / r$

$$
\begin{aligned}
& \text { - ( } \rightarrow \text { - ( } \\
& \text { ( }{ }^{9} \text { - عن ب: } \\
& \text { 70 ( } 10 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { ج ( (I) }
\end{aligned}
$$

(r) - فيما علا ب: بنصب

(0) - في هـ: عبارة
(I) - (V) - في هـ: لا تناهیى له كذلك










##  




 قوله:




 أنا أبو عمـرو محمد بن جعفـر بن مطر، أنا محمد (9) بن عثمـان بان بن أبي سويـد، أنا أبـو حذيفـة، نا سفيـان عن
(1) ــمغازي الوافذي AYo/r

(r) أيوب بن نابت المكي : تهذيب التهذيب /r99/r.
 (

$$
\begin{aligned}
& \text { roq قو (V) } \\
& \text { 00/Y) ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$













 حدثنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحِري إملاء، نا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، نا عبد الله بن

 الَّبَ爰 بـبم الها الرحمن الرحميم:


 يرئدوا من الضلالة .





(r) - في النسخة ب: ويقول وهما تنضـلان كل سورة من القرَّآن بسبعين حسـن
















 فيو جدونه.
䥻

ومعنى الضلال في اللغة الْغيوبة يقالْ : ضُل الماء في اللبن وضل الميت في التراب إذا بطل





$$
\begin{align*}
& \text { (4) (4) - ساقط من جميع النـنـ غدا ب }  \tag{0}\\
& \text { (•) - }
\end{align*}
$$

(1)- سباتط من جـ

تستطيع قبض الأنفس عند الوباء ها هناعشُرون ألف وها هنا كذاوكذا فقال لهملك الموت تزوى لي الأرض حتى كأنها بين نخذي فألثقطهم بيدي أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن المفضل أخبرنا عبد المؤمن بن خلف أنا أبوعمارة


 الرسول ليس بعدي رسول أجبب ربك طائعاً أو مكرهاً فإذا قبض روحه تصارخوا عليه فقالل على من تصرخون وعلى

 القيامة وعند الحساب فقال:










 أحمد بن إبراهمر النجار نا نسليمان بن أيوب اللخمي نا محمد بنيحيمى بن زياد الابزاري الأعلى (1) بن حمادالنبرسي نا
 طبقات الحفاظ (110) (1).

(Y) -

- فيما عدا ب المخخبر وفي هـ الخبر النذي ليس بعدي .
(0)
ro:
No: (V)
















## 


 الموضع اللذي يضطجع عليه يعني ألفرش وهم المنتهجدون بالنليل الذين يقومون للصحلاة عن الفراثن وهوْ قول الحـ


 أقر بهم مني فدنوت منه نقلت: يا رسول النّه أنبئني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فقال : لقذ سالنت عن عظا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ( أبو عاصم: عبد اله بن عبيد الهّ العباذاني : ميزان الاعتدال }
\end{aligned}
$$

(Y) ـ ـ ساتط من ب ب

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) - }
\end{aligned}
$$





وإنه ليسير على من يسره الهـ عليه تعبد الش ولا تشرك بـ شيئّأ وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم




 عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة لللّاء عن الجسد(1)") وقال رضي الشا عنه ونزلت فينا معانشر الأنصار كنا نصلي










 أطلعكم الهُ عليه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخخفي لمم من قرة أعين قال: وكان أبو هريرة بيرؤها من قرات أعين
(1) - رواهالتزمذي في أبراب الإيمان باب ما جاء ني حرمة الصلاة حدبث رتم (YY\&9) وابن حتبل في المسند
rro/V (r)




(
(A) - تال الهيهـي: دواه الطبراني في الكبير ونيه عبد الُّحمن بن أبي الجون نكلم فيه مجمع الزوائد كتاب الصلاة باب في صلاة الليل




رواه البخاري（1）عن إسحاق（＂）بن نصر عن أبي أمامـة، ورواه مسلم عن أبي كريب عن أبي معـاوية كـلاهما

园园㲘













 وعججلت أرواحهم إلن النار ．
（Y）

> والنير Y Y /
－سباقط من ب، جـ









 وهيوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من من الدين لأنهم اخختلفوا فآمن بعضهم وكفر الآخرون، ثم خوف كفار مكة فقال: :








 الصفّار ، نا أحمدل بن نصر اللباد، نا عمرو بن طلحة، نا إسباط عن السلدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله متى هذا
 خفضت من خمسين صلاة إلى خمس صلوات في اليوم واللليلة. اخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصـلاة ليلة
الإسراء.
ـ قراءة (لما صبروا) بكسر اللام وتخفيف الميم ترأ بها: حمزة والكسـيأي ورويس انظر: النشـر YEv/r. .





مدنتّة وآياتها نلات وسبعون
أنجرنا محمد بن علي بن أحمد الحيري ،أنا محمد بن جعغر بن مطر، ، نا إبراهيم بن شريك، نا نا أحمد بن بير يونس،
 (من ترأ سورة الأحزاب وعلهها أهله وما ملكت يمينه أعطي الأمان من عذاب القبر)"(1)


بسم الله الرحمن الرحيم.








 (®)
 (1) - حديث موضرع وترابع أول هيمي والحع


 (0) - ساتط من ب، جـ

 وكانت العرب تطلق نساءها في الجاهلئة بهذا اللفظ فلها جاء الإسلام

















 الغابة / / / 0 1 0 ط الشعب. (Y) - رواه ابن جرير
(Y)
 التاليتِن
(10) -
 الحلبي

 طبفات الحفاظ (Y)




 إذا دعاهم النبي









 وذلك أن الله لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة ألباح الوصية للمعاقدين فيوصي لمن يتولانلاه بما أحب من من ثلثه فمعنى
 الكتاب مسطوراً يريد في اللوح المحفوظ مكتوباً، قوله:





 علي بن محمد بن محمد بن عثمان البغدادي، نا محمد بن يعقوب بن يوسف، نا أبر عتبة أحمد بن الفرج، نا بقية بن
(1-(الأم للإمام السـافعي T/0/0 باختلاف يسير


 (1-0) - ساتط من هـ





















 جليسه؟ قالٌ أبو عمر :يخوفهـم(٪) أن يكون عليهم عيون من المسلمين قال حذيفة فبدأت بالذي إلن جنبي فـقلت م


(Y) (Y)
(Y) - فيـا عدا أبو محمد
(Y) - (Y)

(0) - زياد بن عبد اله بن الطفيل البكائي العامري أبر محمد ت سنة


أنت؟ قال: : أنا فلان ثم دعا أبو سفيان براحلته فقال : يا معشُر قريش والله ما أنتم بدار مقام لقد هلك الحف











 بانله الظنون أي الختلفت الظنون فظن بعضكم بالله النصر ورجاء الظفر وبعضكم أيس وقنط قال الحسن : ظنوناً مختلفة ظن المنافقون أنه يستأصل محمد عليه السلام وظن المؤمنون أنه ينصر •





(1) ـ يقصد بقوله : هلك الخف والحافر : خف الجممل وحافر الفرس والمعنى أنهم ذبحوا الجممال لأكلها وهلكت الفرسـان لقلة المرعى

ولوجودها في ساحة الفتال
(Y) - في هـ: تطمئن تدر نالل نم عجل . الخ


(0)
(1) (1) قيبلة غطفان بن سعد بن فيس بن مضر جمهرة انساب العربب لأيي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ص (•ع؟) طـ
دار المعارف
(V) - (
( ( ) - رواه أحمد بن حنبل في المسند
 نَصِصِّ










 رسول اله هل








 (r) - مجاز القرآن لأبي عبيدة
 (0) - في هامس مـ سلغ : جبل المدينة.




(1) (1)


قولك أتيت الخير أي فعلته وطوما تلبئوا بها يسيرأ (') قال قتادة وما احتبسوا عن الإجابة إلى الكفر إلا قليلًا ، ثم





 أن يخاطبهم بهذه الأشهاء ثم أخبر [الله] لهم من دون الله ولياّ ولا نصير آها، قوله :
㢄




 لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأسي لا يحضرون الا
 أخبر عن جبنهم فقال : وإفإذا جاء الخوفـ رأيتهم ينظر ون إليك تدور أعينهم كالذي يُغنى [عليه] (A) أي كعين الذي يغشى عليه من الموت وهو الذي قرب حاله من الموت وغشيته أسبابه فيذهب ويذهب عقله ويشخص بـر بصره فلا يطرف

 في الأمن بألسنة سليطة ذربة(") يقال سلق فلانآ بلسانه إذا أغلظ [له](1%22) في القول مجاهر آ، قال قتادة : بسطوا ألسنتهـم



| - (\%) | (1) - سآتط من هـ |
| :---: | :---: |
|  | (Y) |
| (1) - في هـ (ا) لآلهتهم | - |

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) - ساقط من ج } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$


(IY) - (IY - - فياتط من هـ هـ بتــاحون



嫘洎




 وقال مقاتل ：إلا رياء من غير احتساب ثم عاب من كان（o）بالمدينة بعوله ：










（1）

(V) - في هـ: كان لم يكن برسول البّ. . الخ

(4) - ساتط من جـ، د، هـ

（浣）－في هـ ：البعد



(Ir) - ساتط من هـ
（IV）－في د كان متع وليس لها موضع






هِمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الشَ عليه يعني ليلة العقبة حين عاهدوا عل الإسلام فأقاموا [عليه] (r) بخخلاف




 قاتله رسول اله



 قال ابن عباس : فمن تضى نحبه حمزة بن عبد المطلب ومن قتل معـه وأنس بن النضر وأصحـابه وقـال محمد بن بن




> (1) - البقرة:


(Y) - تنسير غريب القرآن لابن تتيبَ ص ص



$$
\begin{aligned}
& \text { 9r/r } \\
& \text { (^) - ني هـ ا المؤمنين } \\
& \text { (9) - في - مـ: ليجزي الهي }
\end{aligned}
$$

شاءه قال السدي : يميتهم على النفاق إن شاء فيوجب لهم العذاب فنعنى شرط المشيئة في عذابِ المُنافقين إماتم
 كان غفوراً ألمن تاب (وحيمأ) به، قوله :


















(1) - في هــ: ظاهروهم من أهل الكتاب
 9r/rl
ـ فيما عدا ب: خلىي
 طبقات الحفاظ ص \& \& 4.
(1) - في هـ: الـسلامة. واللامة: اللذع يتفي به إلمحارب ضربات السيوف اللسان لام. (V) - فيما عدا ب: عذيرك (V)




 قتادة: هي مكة وقال الحسن: هي فارس والروم، وتال عكرمة هي كل أرض يظهر عليها المسلمون إلئ إلى يوم القيامة




قوله تعالى وِيا أيها النبي فل لأزواجك إن كتن تردن الحياة الدنيا وزبنتها فتعالين أمتعكن وأسرحكي

 عائشة رضي الله عنها وحنصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة وهؤلاء من تريش وصني




 النبي(1.)



= وهو ثقة 7 / 1 . 1 .
(') - فيّا عدا هـ: يفتهه.
(1) - سانط من هـ

 111/r


(V)

س سورة الأحزاب/ الأبتان: • •سر

 اللدنيا والآخرة والججنة والنار فأنزل الله قونله الآخرة بعني الجنة
 فعلت هي وقلن ما لنا وللدنيا إنما خلقْب الدنيا دار فناء والآخخرة الباقية والباقية أحب إلينا من الفانية أخحبرنا أبو عبيل|| الله



 الدنيا وزينتها نتعالين

 سائر النسـوة بالتمييز عنهم في العقوبة على المعصية والأحجر على الطاعة وهو قوله :
 ِيَيِّرًا领





 لها رزقاً كريماً هِ حسناّ وهو الجنةّ (V) ثم أظهر فضيلتهن على سائر النساء بقوله :
(1) - من سند هذا الحديث نستطيع أن نحكم عليه بأنه حديث ضعيفـ وذلك لضعف ابن حميد أحد رواته :
(Y) - (Y) - في هـ: : أن تستعجلي
(Y) -


 (V) - فيما عدا هـ: وهو في الجنة



合















 العقوبة والمراد بأهل البيت هاهنا نساء الني
 عفان، نا أبو يحيـى الحماني عن صالح بن موسى القرشي عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أنزلت

$$
\begin{aligned}
& \text { OYI (r) ـ النظر الـلـبعة صO }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) - في أ، بب بالقول ولا تلن بالكلام } \\
& \text { (Ү) - في هـ: مواقفن }
\end{aligned}
$$

 (قرت تفر) تقديره قررت تقر فحذف الراء الثانية نحففها وقد تفعل التعرب ذلك.
(1) - ' (1)
(V)


سورة الأخزاب/ الآبة
هذه الأية في نساء النبي

 البيته قال ليس الذي تذهبون إليه إنما هو في أزواج النبي النِ
 النبي خاصض في النبي

 تطهـ












 (I) (I) سناقط من هـ





المسلمات عليهن فقلن ذكرتن ولم نذكر فأزل الله هذه الآية وقال مقاتل بن حيان : لما رجعت أسمـاء"(1) بنت عميس





















(Y) (Y) ـ رواه أحمد بن حنبل في المُسند عن أم سلمة
(Y) ـ

(0) - في هـ: بـ بن أبي المودة الأنباري












 فلل زوجها رسول اله



 من إرادة تزوجها
 وعائشّة رضي الله عنهما ما نزلت على رسبول الله

 هذه الآية









وخلف جبل عرنة معجم البلدان /\& /\& ط دار صاذر



الصحيح مجمع الزوائد ه / الص
 وذلك أنه كان يريد أن يطلقها من حيث ميل القلب ولكنه خاف قالة الناس، وقال عطاء عن ابن عبا عباس المراد






 أراد من حاجته فيها ومنه قول عمر بن (') أبي ربيعة :


 فانطلقت فقلت يا زينب أبشري أرسلني نبي الشا عليه السلام ـ يذكرك ونز
 والثهود وكانت زينب تفاخر نساء النبي
 الحسن.(1) بن الوليد عن عيسى()(4) بن طهمان عن أنس بن مالك قال: كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي筑 عيسى بن طهمان. قال المفسرون: ذكر تضـاء الوطر هاهنا بياناً أن امرأة المتبنى تحل وإن وإن وطئها وهو توله ولكبلا بكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعبائهمه| أي زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبنيته

 الأعيان / /
















 Q


 بأب لزيد فتحرم عليه زوجته قالن المفسنرون : لم يكن أبا
 لم أختم به النبيين لجعلت له ولْدآ يكون بعد نبياً، وقرأ عاصم بفتح التاء (0)، قال أبو عبيدة الؤوجه الكِسر لأن التأويل






$$
\bar{\vdots}
$$








(V) (V) - "
(^) ـ ساقط من جـ، د، هـ هـ

مـوضع اللبنـة ختم بي(1) الأنبياء رواه البخـاري عن مححــد() (1) بن سنـان، ورواه مسلم عن محمـد بن حـاتم عن عبد الرحمن بن مهدي(r) كلاهما عن سليم بن حيان .







 الشَّ








> النبين / IV9 باختالاف يسير.

 ( ( ) ( ) (
(0) - ني هـ: ني هـ هـ: البزار
(1) - في هـ ـي : عبد الرحمن بن يزيد


 الالهاديث المرفوعة التي لم يوصلها في الجامب تهذيب التهنيب - (1-1) - ساتط من هـ



يقبض روح مئمن إلا سلم عليه والـمعنى على هذا: تحية المؤمنين ملك الموت يوم يلقونه أن تسلم عليهم وسبق ذ"









 الأمر، قوله:








 أي تجامعوهن ؤفما لكم عليهن من عدةً أسقط الله العدة عن المطلقة قبل الدخخل لبراءة رحمها، قال مُعاتل إن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) - ساتط من هـ } \\
& \text { (Y) - } \\
& \text { (Y) - }
\end{aligned}
$$


 الحفاظ ص or or



 من غير ضرار، توله:








 للني





 حلال، ومذا من خصائصه ني النكاح وكان ينعقد النكاح له بلفظ الهية من غير ولي ولا شهودر ولا ينعقد لألاحد نكاح






















 النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها ما مأت رسول الش

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$






حسنهن ) أي إن أعجبك جمالهن فليس لك أن تطلن من نسائك وتنكح بدلها امر أة أعجبت بجمالها وإلا إلا ما ما ملكت
 حانظاً .







توله ويا أبها النين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي| أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبيد الهُ المخلدي أنا الحسين بن








 يحتمل إطالتهم كرمآ منه ويصبر على الأذى في ذلك فعلم الهُ من بحضره الأدب نصار أدبا لهم ولمن بعدهم وتوله
=


ساتط من هـ وني د، هـ: عبد الشه


 الحفاظ















 لالزوراجهن نساء رسول الهُ
 من أعمال بني آدم وشهيدآ ألم يغب عنه شيء. قوله تعالى:
(1) - في أ، ب: بن


 /
 صم 1 .
(0) - لفظة توفي بياض في هـ، وقد أورد الحبر أبن جرير تفسير الآية عن ابن زيد





> الياس عجالة المبتدىء (Y)



## 









 عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.






 صلاة صليت بها [عليه] (4) عشُر صلوات ومحوت عنه عشئر سيئات وكتبت له عشُر حسنات)(")

> (1) - في ب، هـ: بالرحمة



طبقات الحفاظ صع ع ع


 ro\&/ / حجارة رخوة معجم ما المتعجم

(9) - ساقط من د
 بلفظ أتاني آت من ربي عز وجل ـ المسند الوسبط فِ تفسبر القرآن المجيد/ج











 النبي










(1) - من منا مطموسـة في النسـخة هـ




(§) - إلى هنا ينتهي الطمس في النسيخة هـ





 تبديلاُ هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا النفانِ







 يعني اللعن على أئر اللعن أي مرة بعد مرة وقرأ بها عاصم بالياء(r)على وصف اللعن بالكبر، قال الكلبي : يقول عذبهم عذابآ كبيراً، ، قله :




 آدر(T) فذهب مرة يغتسل وحده فوضع ثوبه على حجر فقر الحجر بئوبه نجمع موسى في أثره يقول ثويمي حجر ثوبي
 اسرائيل وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضرباً فقال أبو هريرة واله إنه ندب بالحـي الحجر ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر (8)





مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاقة وهذا قول جميـع المفسرين وروي آخز عن علي بن أبي طالب - رضي


 حسنباً لنا منك وألين لنا بنك وآذوه بذلك فأمر الله الملائكة فحملته حتى مروا به على بني اسرائيل :وتكلمت المانلا
 وجاهة فهو وجيه إذا كان ذا وجاه وقدر قال ابن عباس : كان عند الله حظياً لا يسأله شيئاً إلا أغططاه، وِقال ألحسن :




 فاز فوزآ عظيمآه قال الخير كله وظفر به قوله :














ووأششفقن منها أي خغن من الأمانة أن لا يوفينها فيلحقهن العقاب و中وحملها الإنسانهِ قال عطاء عن ابن عباس:





















مكيّة وآياتها أربِ وخمنون




 بسم الشا الرحمن الرحيم
 دخلوا الجنة فقالوا :











(0) (0) ـ السبعة لابن محجاهد (ص (0) (0) (7) (المائدة: 1-9 1 (0)

v६: الز - الز (Y)
(Y) (r) الأعراف: :



 رسول اله











 الإنسان حيث ظظر رأى السماء والأرض قداهه وخلنه وعن يميمه وعن شماله، والمعنى : أنهم حيث كانوا فإن أرضي وسمائي محيطة بهم وأنا القادر عليهم إن شئت خسفت الأرض بهم وإن شئت استططت عليهم تطعة من سمائي وهي




 والكل عبد منيبه أياب إلى الشّ وحهه وربع إلى طاءته وتألم ما خلت.
(1) - قراءة (ألم) بالرفع قرأ بها: ابن كير وعامم في رواية حضص، ألا فراءة (أليم) بالخفض ندد قرأ بها: بتية القراء وأبر عامم. انظر



 كل منادى في موضع نصب، قالل ابن عبأس :وكانت الطير تسبح معه إذا سبح (')

 في السردئ والسرد: نسج الدروع ومنه قيل لصانعها سراد وززراد يبدل من النـين زاياً، والمعنى : لا يجعل المسام



 اشكروا الله بما هو أهله وإني بما تعملون بصير أثم ذكر ابنه سليمان وما أعطاه من الحير والكُرامة فقال :











 (1) - اصططخر : بلدة من بلاد الفرس (ايران حاليّات) معجم البلدان Y Y Y / وانظر ابن جرير والطبري فقد روى هذة: الأخبار في تفسير 29/ry









 الحوض الكبير ييبي الماء أي يجمعه قال المفسرون: يعني قصاعاً في العظم كحياض الإبل يكتمع على القصصعة

 من عبادي الشكور| العامل بطاعتي شـكرآ لنعمتي، قوله:


 الغيب الذي يكون في غد فلما مات سليمان مكت على عصاه حولاً ميتاً والجن تعمل تلك الكـ الأعمال الشاقة التي كانت


 المنسأة وقرأ أبو عمرو(1) بغير همز قال المبرد بعض العرب يبدل من همزتها ألفاً يقولون منساة وأنشد :
 وتوله وأفلما خر (A) أي سقط ميتاَ وأبينت الجن أي ظهرت وانكشَف للناس أنهم لا يعلمون الغيب ولو كانوا
(1) - إلى منا ويتهي الخرم في النــنة (أ) ويبدو أنها ورةت واحدة نفدت أثناء تداول النسخة.

(0) - انظر تفسير ابن جرير 0/TrY 0
(1) - ترأ أبو عمرو ونانع بغير همز الـبعة (ص OTV)


(^) - في هـ فلما خر النـــاة ولس لها موضع
 العذاب المهين الثـقتاء والنصب في المُمل .









 الوادي الذي بين مساكنهم وقيل لهم : :




 النسب لأبي بكر بن أبي عئمان الحازني الهيمداني


 عجالكة المبتديء (صن ال11)









 عليهم سيل العر م) وذلك ان إلماء كان يأتي أرض سبأ من الشَحر وأودية اليمن فــردموا ما با بين جبلين وحبسوا الماء في ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض وكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الثاني ثم من الثالث فأخصبوا


 يطعمان الفواكه


 هذا يكسن التنوين في أكل إذا جعلت الخمط اسماً للمأكولات والاثل شَجرة تشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه والسدر إذا كان بريآ لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للمغسول كما يكون ورق السدر الذذي ينبت على الماء ومعنى قوله سدر قليله يعني أن الأثل والخمط كانا أكثُر في الجتتين المبدلتين من السدر(9) قال قتادة: كان شُدجر القوم من خير
 الكفور ه يعني أن المؤمن نكفر عنه ذنوبه بطاعاته والكافر يجازى بكل سوء يعمله، قالل مقاتل: وهل يكا يكافـا بعمله اللسيءء إلا الكفور لله في نعمه، وقال الفراء: المؤمن يجزى ولا يجن يجازي الي يجزى الثواب بعمله ولا يكافأ(م(1) بسيئاته .

信 هِ هِيْنَ


 الشّأم وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى حتى يرجعوا وكانوا لا يحتاجون إلى زاد من وادي سبأ إلى الشام ومعنى قوله





















$$
\begin{aligned}
& \text { (1) - في هـ: وهو نصف يوم } \\
& \text { (Y) - (Y) - في هـ: أباماً هنين وهي مكررة. }
\end{aligned}
$$












 صبور على البلاء شكور شا في نعمه قوله：










 الإيمان والثكك، قوله：






 ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى يؤذن له في الثنفاعة، وقرىء بضم الههمة（）（）وفتحها（N）فمن فتح كان المعنى إلا لمن
（Y）











 والثيء أعظمْ منه.
 فُّكِيِ
泣






(1) - في هـ لـ

( ) - الأنيباء:


(A) - في هـ وانكم اباكم وفي محجاز الثقرآن واياكم انكن ب/YA!

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) - في هـ: الثّ } \\
& \text { (V) (V) }
\end{aligned}
$$

عن كفركم وتكذيبكم، وهذا على التبـرؤ منهم ومن أعمالهم وڭقل بجمع بيننا ربناه [يعني] (1) بعد البعث في الآخرة


 في ملكه هالحكيبم في أمره قوله:




















نو

 بعضهم لبعض في الدنيا تصير سبب عداوة في الآخرة كقوله هو إذ تبرأ الذين اتبعوا . . . الآية (1) فقال الاتباع مجيبأ





يعملونج من النّرك في ألدنيا قوله :






. بـه عن التـوحيـد والإيمـان رسبول الله -




 ايمانه وعمله تربه مبني


 (") - في هـ: افتخروا
 آمنون من الموت وحوادث الزمان
 Vo : الفرقان (V)
\＆qV $\qquad$ سورة مبا／الآيات ：ع ــ؛

به الجمع، وما بعد هذا مفسر فيما تقدم إلى قوله هوما أنفقتم من شيء نهو يخلفه أي يخلفه لكم أو عليكم بقالل： أخلف الله له وعليه إذ ابدل له ما ذهب عنه ، قال سعيد بن جبير ：وما أنفقتم من شيء في غير غير اسراف ولا تلا تقتير فهو يخلفه، وقال الكلبي ：وما انمقتم في اللخير والبر فهو يخلفه إما الن يعمله في الدنيا أو بدخوله في الآخرة أخلخبرنا ألحمد بن






 توبيخ للعابدين كقوله لعيسى：：أأنت قلت للناس اتحخذوني وأمي الهين من دون اللهي）（ل）فنزهت الملائكة ربها عن
 اتحذناهم عابدين ولا توليناهم ولسنا نريد غيرك ولياً ولبل كانوا يعبدون الجنِ يعني الشياطين، قال مقاتل ：اطاعوا الشياطين في عبادتهم إيانا



 إن⿳⿻コ一冖巾刂
 rov





والمدــك v•• / v
（V）سورة المائدة وما بين القوسبن ساتط من هـ، ب، جـ（V）（V）（V）
 （9）－ الوسيط في تفسير القرآن المجبد／جr＿r＿r （1•）ني هـ：بمحمد
禹





 فاهلكهم الله وهو قوله :



 مـجتمعين ومتفرقين، وليس معنى الققيام هنا هنا قيام على الزجلين بل هو تفيام بالأفر الذلي هو طلب النحق وتّم الكالم






为



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) - في هـ: : أن يتفكر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$


(") - قول الفراء بوجود في كتابه المُعاني :
(1)

K (Y) ـ
(r) - في هـ - واخبرهم

(0) ـ ـ ساتط من هـ

قوله وأقل ما سألتم من أجر فهو لكم في يعول: لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرآ فتههموني، ومعنى ما سألتكم

 تعالى وهقل إن ربي يقذف بالحق الحم القدف الرمي بالسهم والحصى والكلام، قال الكلبي : يرمي بالحق على معنى يألي




 الدعاء وغقريب) مني، قوله :













 في الريبة والتهمة .


 (من قرأ سورة الملائكة دعته يوم التيامة ثمانية أبواب الجنة أن ادخل من أي الأبواب شئت)(1)



(ابسم اللة الرحمن الرحيمه"










(1) - لُم بعثر له على أصل وتراجع أول مريم و!الحج .

() - في هـ: على كل شيء قدير وهي مكررة:

 من غيرها رلأن العبرة لعموم اللفظ لا لخضصوص الـلـبـ

 إله إلا هو فأنى تؤفكون) [قال الزجاج : من أين يقع لكم الافك والتكذيب](%D9%AA) بتوحيد الله وانكار البعتّ وأنتم مقرون بألن اله خلقكم ورزقكم ثم عزى نبيه عليه السلام بقوله:




واوإن يكذبوك نقد كذبت رسل من فبلك وإلى الها نرجع الأمور هِ فيجازي من كذب وينصر من كذب من

 حزبد) أي شيعته إلى الكفر وليكلونوا من أصحاب السعير هانم ذكر ما للفيقين الكفار والمؤمنينبالأيتين بعد هذه الآية.


قوله وأفمن زين لهسوء عمللو قال ابن عباس نزلت فيأبي جهل ومشركي مكة، وقال سعيد بن جبير أنزلت في


 نم أخبر عن صنعه لتعتبروا فقال:




$y$














 الكلبي : يعملون اللسيئات ولهم عله
 ولا يملكون شيئاً .




 والأعمال على الله هين .

> (1) - الأنفال: • •
> (V) -
> (^) - معاني الثقرآن للفراء
> (9) ـ ـ رواه: عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم انظر الدر الميتور r£V/0.




 مِمُّاْنَيرِ





 مـل له في العلم وفي كل شيء قوله:
 جَكِيدِ










(Y) - (Y) في هـ هـ : : عن. والمعنى ل لأحد أخبر. . . الخ .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$











 رسول، وما بعد هذا ظاهر من تفسيره إلى :قوله: :












 لَّ تَجو
( ) ( ) - معاني القرآن للفراء
( 0 - ( - ) - معاني القوآن للفراء
(V) - في هـ : بالاعتبار.
(1) - ني هـ : ظل الليل وسمومِ النهار.
(r) - ساتط من هـ هـ

覓






##  

 من عبادنا هال ابن عباس يريد أمة محمد













(1) - تال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سعء الحفظ .


(Y) - ميهون بن سياه البصريِ آبو بحر تهذبب التهذيب - •

 بهم الدار حمدوا ربهم على ما صنع بهم وهو قوله وهوقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا اللحز نهي الحُزن والحُ [واحد] (1) كالبخل والبخلل، قال ابن عبانس في رواية أبي الجوزاء هو حزن النار، وقال مقاتل : لأنهم كانونا لا يدر
 في الدنيا، وقال الزجاج أذهب الله عن أهل الجنة كلن الأحزان ما كان منها لمعاش أو معاد حدثنا الإمامُ أبو إسح






 لغوب| وهو الإعياء من التعب ثم قال فيز صفة الكفار :












(1) - ساتط من هـ.



(\%) - القصص: 10 ( 10


عن أبي هر يرة عن النبي
 يعمركم حتى شبّتم وقوله واونذوتوا فما للظالمين من نصير | قال مقاتل : فذوقوا العذاب فما للمسُركين من مانع يمنعهم وما بعد هذا مغسر إلى قوله:












 لهم في الأخرة إلا باطلًا وليس بشيء


 العذاب عنهم، قوله:
 نَفُورًا

$$
\begin{equation*}
\text { (1) - رواه البخاري في كتاب الرقات باب من بلغ ستين سنة الخ } 11 / \text { ط الئعب. } \tag{Y}
\end{equation*}
$$




















 قال ابن عباس يريد ألمل طاءته وأمل معبينـه.


حمزة أبدل الهمزة ووقفـ الباقون بهمزة سكانئ.

- فيما عدا هـ : لمجل لهم العقوبة.


مكبّة وآياتها ثلاك وثمانون
أخبرنا الشيخ أبو معمر المفضل بن إسماعيل الجرجاني بها أنا الإمام جدي أبو بكر الإسماعيلي، أنا حامد بن بن



 "
 (ابسم اله الرحمن الرحيم")













 .vi : (






















(Y) ( الاسراء:
rrr/Y /
(£) - في هـ : بمواقع.
(0) - في هـ هـ بالاصداد.
(T) (T) - معاني إلقرآن للفراء
(V) (V) - ساقط من هـ هـ






 من الأعمال هأحصيناه| بيناه وحفظناه وأفي إمام مبينج وهو اللوح المحفوظ .



 أنطاكية وإذ جاءها المرسلون| رسل عيسى وذلك أنه بعث رسولين من الحواريين إلى أنطاكيبة ليدعوا الناس الثى عبادة




 علينا إلا أن نبلغ ونبين لكم فقال القوم نلرسل :






قـوم مسـرفـون) مشـركــون، قوله: :













 خرج قصبه من دبره نأدخله الشّ الجنة وهوْ حي فيها ير زفة،(1) وذلك قوله:












> (1) - تفْسير ابن جرير Y/Y Y/ . .
(Y) - I




 عملو|(') 'ثم وعظ كفار مكة ليعتبروا نقال:




هوآية لم الأرض الميتةه أي يدلمم على قلدتنا على البعت احياء الأرض بالنبات بعد أن كانت ميتة لا تنبت شيئاً وهو








 واومما لا بعلمون) مما خلق الله من جميع الأنواع والأشياء مما لا تثف عليه (1) من داوب البر والبحر.









 هوواليُمس تجري لمستقر لها










 كما تقع على الأولاد. والمشحون المملوء وأوخلقنا لهم من مثله ما يركبون) يعني: السفن التي عملت بعد سفينة نوح

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) - في معاني القرآن: نرميي النهار عنه فتأتي الظلّلمة } \\
& \text { (Y) - (Y) - } \\
& \text { (Y) - في هـ - فذلك } \\
& \text { (\%) ـ ـ تأويل مُشكل القرآن لابن قتيبة ص }
\end{aligned}
$$












 محمد



 محمدآ وترك دينا إلا في خطأ بين .







 مخغفة الصطاد وهو يفعلون [من] (0) الخصومة كأنه قالل وهم يتكلمون. والمتنى : تأخذهم وبعضهم يخصم بعضاً، وأراد
(1) - ساقط من هـ.





أن الكفار الذين تقوم عليهم اللساعة تأنخلذهم الصيحة وهم يختصمون والقوم إذاً كانوا على: أمر وإحد كان الخبر











 \$واليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجز ون إلا ما كتم تعملونه ثم ذكر أولياءه فقال :












(Y) - انظر: تنسير ابن جزير INTY .






 مقاتل : إن الملائكة تدخل على أهل الجنة من كل باب يقولون : سلام عليكم يا أهل الجنة من ربكم الرحيمر.








 ويقال لهم لما دنوا من النار :




$$
\begin{aligned}
& \text { (i) - عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أبو القاسم المؤذن ت سنة ه• • هـ النظر تاريخ الإسلام. }
\end{aligned}
$$





يوم القيامة

















(Y) - في هـ : اعينهم.




 الحفاظ









 فقال:





 هذه النعم فيوحدونه ثم ذكر جهلهم وغرتهم نقال:














سوزة بسّ/ الآيات: VV
 كَ

中أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين) 'تعجيب من جهله وانكار عليه خصومته أي كيف لا يتفكر في بلدء خلقه حتى يلع خحـومته ، ثم أكد الإنكار عليه بقول| هوضرب لنا مثلًا يعني : أنه ضرب المثّل في إنكار البعت بالعظم البالِي يفته بيله ويتعجب مممن يقول إن الله يحييا半




 أعظم خحلقًا من الإنسـان فقالٍ :






 وإليه تر جعونج تردون بعد الموت .
(1) - رواه ابن مردويه والبيهتي في البعث وابن أبي حاتم الدر المنئور VO/V وابن جرير في تفسيره Y/ Y / Y (Y



مكيّة وآياتها إنتان وثمانون ومائة


 وبرىء من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمنآ بالمرسلين"(1)، .


$$
\begin{aligned}
& \text { (بسم السّ الرحمن الرحيم) . }
\end{aligned}
$$














$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) - الُسبعة: صـ }
\end{aligned}
$$














 في الاخلت

 من ترك الإيمان، قال قتادة : عجب نبـيّي الهة: من هذا القر آلن حين انز






$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rot/r }
\end{aligned}
$$

 ربكم من إلّكمم" وقنوطكمه" و "اعجب الله البارحة من فلان وفلانة" (†) ويكون ذلك على وجهين عجب مما يرضى،







 نفخة البعث فدعوا بالويل


"أوقالوا: يا ويلنا





 (1) - قال الهيثمي في مجمع الزوائلد : رواه أحمد وأيو يعلى والطبراني واسـنادة حسـن. مجمع الزوائد كتاب الزهد. باب فيمن لا صبوة له .rv./A.

فيمـا أنكرت الـجهمية .






 استسلم للتُيء إذا انقاد له وخضع، والمعنى : هم اليوم أذلاء منقادون لا حيلة لهم .


年




 اليمين نقد أتاه من قبل الدين فليس عليه ألحق .
 فمعنى قوله تأتوننا عن اليمين أي من ناجِية الأيمان التي كنتم تحلفونها فتفتنون بها







$$
\begin{aligned}
& \text {. VI (Y) الز (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) - ساتط من هـ } \\
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

الله اله ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا
 إنما(\&) أتى بما أتى به من قبله من الرسل .















 ألوان النساء وهو أن تكون المرأة بيضاء مشربة بصفرة، قال المبرد: والعرب تشبه المرأة الناعمة في بياضها وليا وحسن لونها بيضضة النعامة




$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$


(1) - في هـ: الفراء.

## 



 أي يقول لي






 ثواب الله بطاعته.

艗















 إلى اتباع آبائهم يفال: هرع الرجل وأهرع إذا استحث فأسرع.
隹




المخلصين) يعني : الموحدين الذين نجوا من العذاب.







 وحام ويافث(1) فسر الذرية الباقية بهؤلاء الثلاثة فسام أبو العرب وحام


 مقاتل : جزاه الله بإحسانه الثناء الحسن في العالمين .

$$
\begin{equation*}
\text { (r) - القمر : • } 1 \tag{1}
\end{equation*}
$$


تذكرة الحفاظ 011/Y، العبر r/Y.
(§) - محمد بن خالد بن عئمة الحتفي البصري . تهذيب التهذيب


[1م



 يصنع بكم.
 - 全































 متتابعات، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي ونال فتادة: : رؤيا الأنبياء حق إذا رألوأ أوا شيئًا فعلوه. واختلفوا في الذبيح من هو: فالاكثرون على أنه إسحاق وهو قول علي وابن مسعود وكعب ومقاتل وعكرمـــة








(1) ( العنكبوت:

 تاريخ الإسلام 1 1 1 /r9/r
(0)- ترأ حمزة والكسائي (ترى) بضم التاه وكسر الراء. السبعة (O\&A).

الوسبط في تفسير القرآن المجيد/جr/




 واحد منهما ما أمكنه وإن لم يتحقق



 .


 إسماعيل لـا بلغ إسماعيل ابن سبع سنين رأى إيراهيم في النوم في منزله بالنشام أنه يذنح السماعيل فركب إليه

 بذلك؟ قال : لا قال : أصبت إني أخحاف أن تحزن ولكن إذا قربت السكين من حلقي فأعرضِ عني فإنه أحرى

 إبراهيم: : تم يا بني فقد نزل فداؤك فذبحه هناك .

كبش قد زعى في الجنة أربعين خريفآ، وقال الخسن : ما فلي إلا بتيس من الأروى قد أهبط عليه من بُير (9) فذبـ
(1) - معاني القرآن للفراء: ب/ • ra.



(r) - ساقط من هـ هـ


(V) - في هـ غلى البراقق .
(9) - مبير: جبل بمكة يـُرف على منى. معجم البلدان VY/Y.

إبراهيم فداءً عن ابنه، وما بعد هذا معنى ظاهر إلى قوله هوبشرناه بإسسحاق نبياً من الصالحين هُ من جعل الذبيح
 بنبوة إسحاق رأنيب إسحاق بصبره باللبوة وهذا قول عكرمة عن ابن عباس .

وقوله : "وباركنا عليه وعلى إسحاقِه يعني كثرة ولدهما وذريتهما وهم الأسباط كلهم واومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين أي مؤمن (عسن)(1) بإيمانه وكاففر ظلم نفسه بكفره .




عِبـا
 من استعباد فرعون إياهم وما كان يصيبهم من جهته من البلاء.

 عَلَيِّهِ فِي أَلَّخِرِّنَ قوله وإل وإن إلياس لمن المرسلين إلياس نبي من أنبياء بني إسرائيل وقصته مشهورة مع قومه وقرأ ابن عامر
 تابعة في هذا الاسم وليست للتعريف يقوي ذلك قوله ولاملام على إلياسين | فهذا يدل على أن الهمزة ثابتة في إلياس


 قرىع بالرفع على الاستئناف(0) () لتمام الكلام الاول والمعنى : انه خالثقكم وخالّق من كان (1) قبلكم ورازقكم فهو


$$
\text { (r)) - الانعام: } 13 \text {. }
$$

(ף) - في النسيخ الدخطوطة: فتعبلوه وتوحدوه.
(1) - في هـ: أحسن نفـهـ

(1) - تراءة (اله ربكم ورب آبائكم) بالرفع قرأ بها: أبو عموو وابن عامر ونافع وأبو جعفر .
(1) - ماتط من هـ
 .r7/r






 مححد وهذا بعيد لأن ما قبله من الكلام وما بعدة لا يدل عليه عليه.




 وعشيا زأفلا نعقلون ( فتعتبرون بـم .




 من مولاه فوصف بالإباق،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) - في هـ: للقوم. }
\end{aligned}
$$

احتبست فوقفت فقال الملاحون: ها هنا عبد آبت من سيده وهذا رسم السفينة إذا كان فيها عبد آبق لا ججري فأقرعوا فوقعت القرعة على يونس فقال : أنا الآبق وزج نفسه في الماء .
قال سعيد بن جبير : لما استهموا جاء حوت إلى السفينة فاغرآ فاه يتظر أمر ربه حتى إذا القى نفسه في الماء


 الحوت فبراً إلى يوم القيامة.












 إنما دخل في حكاية تول المخلوقين، قال مقاتل والكلبي : كانوا يزيدون على عتُرين ألفأَ، وقال المدسن : بضعة وئلاثين
 حين إلى إلى متهى آجالهم.




 (1) - المرسلات: 1 - 1 (1)


## 



 قوله



 التوبيخ ، وقرأ نافع بغير إستفهام على وجه الْخبر (Y) كأنه قال اصطفى البنات في زعمكم وفـمـا تقولون، وقال النقر

 ما تقولون هو فأثوا بكتابكم




 النار إلا هن أخلع العبادة له ووححده ثـم خحاطب كفار مكة بقوله :






YY/YI: (1)











 كفرهم وهذا تهديد لهم، ثم ذكر العاقبة للأنبياء بالنصر وإن كذبهم قومهم نقال :









 العذاب إذا نزل بهم هِفسوف يبصرون| تهديد لهمَ، ثم نزه (k) نفسه عن بهتهم ووصفهم بقوله:


 عمد بن إبراهيم بن محمد بن يكيى، أخحبرنا أبو عمرو بن مطر، أنا إبراهيم بن علي، نا يكيىى بن يكيىى ، نا هشُيم عن


 طالب - رضي الله: عنه ـ قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوف يوم القيامة فليكن آخر :كلامه: في بجلسه : سبر ربك ربـ العزة عما يصفون وسلام على ألمرسلين والخمد لله ربـ العالمين(!) .




تفسير (1)

(r) ${ }^{(r)}$ [وهي ثُمانون وخمس (آيات مكية)

أخبرنا أبو سعد [محمد بن](8) علي الخفاف(o) أنا محمد بن جعفر بن مطر نا إبراهيم بن شُريك، نا أحمد بن يونس (7)، نا سلام بن سليمه، نا هرون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبيّ بن كعب قالل: قال رسول اله


(Y) ما بين المعقوفين من (ج-) ما
(1) في (أ) بتر من أول سورة اص" إلى قوله تعالى : ووالمثياطبن كل بناه وغواصه.
(Y) (Y) في المصحف وئمان.
(0) أبو سعد محمد بن علي الخفاف: هـ هو أبو سعد محمد بن علي بن أحمد الحيري الخفافـ عن أبي عمرو بن مطر وعنه أبـو الحسن



(1")
. (II)
( ( 1 ( ) (
التهذيب 1/00)
(V) سانطة من (ب) جـ، (V)

(9)











 رجل بالمدائن هوهو حيه فسرت إليه فقلت: من حدنك؟

# r- <br> بسم الشا الرحمن الرحيم 

 (1)





 فوت.

 =
 فلوبهم الـى القرآنه. .

 ( C ( C ( H (

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة الزُخرف: آية رقم ع . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (V) }
\end{aligned}
$$




(د) (9)
 (II) انظر جامع البيان (IV/YT)
(IV) (IY) (IV)



 (18) في (د) منجاة.




 نحو قاعدة وضاربة. وعند أبي عبيد الوقف على ثم يبتدىء: تحين مناص؛ لأن عنده أن هذه التـاء تزاد مـع حين فيقال: كان هذا تحين كان ذاك (1)









—.
(1)





 (1)


$$
\begin{aligned}
& \text { (11) (1) في (د): (نقالوا). } \\
& \text { (IY) } \\
& \text { ( (Y) ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

(A) في (أ، ج-، د، هـ، يزعم.
(4) (4) (4)
( (1) في (أ، ب، جـ) (نعجبوا).




 أخي(r)




 به محمد من التوحيد والقرآن وإلا اختلاق

 بالذكر القرآن
 أَأَسْبَبِ


 الأسباب التي توصلهم إلى السماء. قال' قتادة ومقاتل : يعني الأبواب التي في السماء(19) : وقال الكلبئي : يقول
(1) في (ب، جـ، د، هـ) سب آلهتنا وسفه أحلامنا.
(Y) في ب (أخ).


 . 119 : 110/乏
(T) ما بين المعقوفين سافط من (ب) (Y)
(V)
( ( ) ( ) في (ب) : الذي (ب) (عليهم).


(10) في (ج-): أجأبهم.

(IV)
.IVV انظر معاني القرآن للزجاج ورقة (II)










 يعذب الناس عليها، وذلك أنه كان إذا غضب على أحد وتد يلد يلديه ورجليه ورأسه على الأرض

الثأبت(10) كما قال الأسود(17): في ظل ملك ثابت الاوتاد (iv)


 الكي أظهر الهُ بها الإسلام وفرق بين الحن ور والبالباطل في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة Y هـ. (انظر معجم البلدان للحموي
(ron ، rov/l


 فكيف يخغبر بالذأت عن الحدث


























(1) في (هـ) : [ينظرون].







(V)
(^) (^) ساتطة من (ج (ج).
 صـ
 ( $\rightarrow$ (11)
(IY) في (ب) وسمى وني (د، هـ) ويـــى .
(IV)
 ومعاني إلقرآن للفراء Y/ Y/ (10) (10) سانطة من (جه، هـ) :




 وَاَلْإِنَرَقِ


 كل ما يكره الله [إلى ما يحب الشّ]



(1) في (جـ) أبو عالية: وأبو العالية هو البراء البصري اسمه زياد وقيل : كلثوم، وقيل: أذينة، وقيل : ابن أذينة، ثقة من الرابعة مات في
 (r) في (د) هـ هـ نزل
(V) في (أ، ب، د، هـ) نال.

(^) من (د) وني (ج-) تعالى .


(' ا') في (ج-) وكان.

(1) في (أ، ب، جـ، هـ) به.
 عمرو بن العـاص أن رسول الهَ ينام نصف الليل ويقوم ثلثهوينام سدسه ويصوم بوما ويفطر يومآه انظر صصحبح البخاري كتاب الصـلا الالبياء باب أحب الصلاة صلاة داود وصسيح مسلم كتاب الصيام باب النهي عنه صوم الدهر .
(Y (Y) في (ج-، د، هـ، ) راجع.
(Ir) (Ir) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) (
(1!) (1) (1)
(10)

(




 رباح عن ابن عباس [رضي الله عنه] (V) في قوله: الها

 تسبح للّ(") معه قال ابن عباس : كان داود إذا سبع جالو




(1) من (ج).
(Y) في (هـ) الْشيبة.



(0) ما بين المعقوفين ساتط من (هـ) (10)



(V) من (ج-).

التهذيب r/ / Yo).

 والإشراق) أي وتت الإنشراق. (انظر المفردات مادة شرق، صـ YOQ) . (1")

(Ir) في (د) ثمانون.


 (rir ،rIr/4
( 10 (



الفرات عن علي بن أحمد عن عكرمة عن ابن عباس : اأنْ رجلاٌ من بني إسر ائيل استعـدى (1) على على رجل من






 ملكه] ${ }^{(12)}$


 فيه (TI). قوله تعالى (V) :
(1) استعدى : يقال استعديت الأمير على الظالم طلبت منه النصرة، فأعداني عليه: أعانني ونصرني، فالاستعداء: طلب التقوية والنصرة. انظر المصبأح مادة (عدي).
(Y) في (ج-) داود عليه.
(T) في (هـ) عند.
(£) من (د، هـ).
(0) ساتطة من (هـ).
( ( ) ( ) ساقطة من (د)

. (V)





.
(17) (1) في الـئهود.
(10) في (حـ) العلم والفهم مر الا

 وتفسير القرآن العظـمـ
(19) ساتطة من (ج) (





$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (^) في (ج-، د، هـ) قالل. } \\
& \text { (9) في (د، هـ هـ) إني } \\
& \text { ( } \\
& \text { (ll) } \\
& \text {. (IY) (IY) ساتطة من (IY) }
\end{aligned}
$$

Y4 Y Y :
.






 وعيكائيل (ا) لينبهه على التوبة فأتياه فئ المححراب .



(أسه في محرابه فقال : ما أدخلكمأ علي؟؟ قالا : لا تحخف (')


 \#شخمـمان اختصهواله أي فريقان ولنلك قإل : الختصموا وقال : انظر المفردات في غريب القرآن مادة (خصـمـ) حـ
(د) (1) (1)
(0) ( ساقطة من (هـ) .




 (1) انظر وجوه الإعراب والقعراءات




 .



 نعجة| يعني امرأة . والنعجة البقرة الوحشية، والعرب تكني بها عن المرأة وتشبه النساء بالنعالج من البقر وإنما عنى











 المحرابب أي احتاطا به يسألونه عن شأنهـا اهـ.






$$
\text { بغير الحق ـ ا انظر المفردات مادة (بنى) صـ } 00 .
$$

(1) في (ج-) داود بهذا.

 أكفلنها أي أي اجعلني كفلًا لها .


> (IY) ساتطة من (هـ) .

(
(9) ساتطة من (ج ).
("1) ساتطة من (هـ) .
(1 ) في (د) تقوله وفي (هـ) يقولـ.

$$
\begin{aligned}
& \text { (10) ني (ج-) ذكراه }
\end{aligned}
$$





ذلك الذنب (0)







 بعض أعلام الأنبياء والصغفوة اللأمناء ذلل!!!!؟ !






































(1) في (بـ) ركسا .
(r) في (هـ) كلامنهـها وني (جـ) كلاممـا .
( ) في (ب، جـ، د، هـ) بـما.







(!) (1) في (ب) تعالى .




(د) (IV)



.
 (YY) في (Y) أي بي اداود تلنا له.

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) من ( } \\
& \text { ( ) ( } \\
& \text { (V) (V) في (ج) أخبرنا }
\end{aligned}
$$


 ويذكرون．

 （⿳㇒⿻⿱一⿱日一丨一口儿会


 الذين آمنوا［وعملوا الصاحلات］（11） في الأرض（10）بالمعاصي




> ("l) من (د).
－（ $\rightarrow$（ $\rightarrow$（ 11 ）
（0）انظر معالم التنزيل \＆／09．0．
（1）（1）في（د）ولكن ．
．（2）（V）
(r) انظر معالم الثنزيل \&/ه9.
(T) ساقطة من (د، :هـ) .
(^) من (د) .
(! ) ساقطةٌ من (جـ) . .
(9) ني (ه-) يعطون .

(17) من (ج).





（19）سردة القلم／آية
（د）（ ${ }^{\left({ }^{\prime}\right)}$
（د）（Y）





واووهبنـا لداود سليمن يكـره الله إلى مـا يحب وإذ عـر علي






(1) (1) ساتطة من (ح) ).











(II)


$$
\begin{aligned}
& \text { حدثئي محمد بـن المثّنى عن أنس . }
\end{aligned}
$$







وقال الحسن: كسّفـ،



 غز وجل
.(Y)

 (1) في (هـ) بجمع ظل .

(^) انظر معاني القرآن للفقراء ب/ ٪ ع ع .




("ّا) في (عـ) بيبح له ذلك .






$$
\text { المعاني للالوسي سץ/191 : \& } 19 \text { بتصرف). }
$$










舟






 أنعرفونن؟؟ أطعموني . فيكذبونه حتى أعطته امر أته(11) يوماً حوتّأَ(1) فشتق بطنه فوجد خاتمه في بطنه. فرجع إليـه







 (1) في أ، ب، حـ، هـ، الآلية.
(浣) من (ج).

. $\rightarrow$ (Y)
.

. ( ( ( (


(••) في (ب، جـ. د، هـ) شبطنا .
(11)

 أناب) رجع بعد أربعين بيوما إلى ملكه.
(1) في (أ، ب،، جـ) ماله. .











 فكلأ يبطل مئله في حت أكابر الأنبياء بل أولىى.























 المنصوري أنا علي بن عمر الحانظ أنا الحسين بن إسماعيل المحاملي أنا زياد بن أيوب أنا شبابة أنا شعبة عن



=

 (ا(الظر صحيح البخاري كتاب النكاع باب تون الرجل لاططفن الثليلة على نسائه) .

(Y) قد يقول قايثل : ما وجه رغبة سليمان إلى ربه في الملك وهو (Y (Y مبي من الأنبياءوإنما يرغب في الملك أهل الدنيا المؤثرون لها على الآخرة؟
 اكان به بخلى بذلك فلم يكن من ملكة يعطي ذلك من يعطاه؟ أم حسد للناس







(
قال عنه الحانظ: لم يكن في الأرض خارجي لارجي ولا جماعي أعلم بجميم العلوم من أبي عبيدة مات سنة عشر ومائتين وقيل سنة تسع (انظر


$$
\begin{aligned}
& \text { (V) فذ (V) فته: أي خنتهـه } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

(0) ساتطة من (ج ) .
(1) (1) ساقطة من (هـ) (ج)
 انه





(1• (1 انظر صسحح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة (ص) .
 عشرة مات سنة ست وخمسين ومائتين هجرية في شوال وله أثنان وستون سنة (انظر التقريب

## سورة ضر/ الآيات: عب

إبراهيم عن روح وغندر ورواه مسلم(1)" عن إسحاق بن منصور عن النضر بن شمميل كلهم عن شُعبَة ويدل على (r)














 من الهجرة (انظر تهذيب التهذيب • / / ابثا) .

(Y) التسخخر :السياقة إلى الأرض تهر آ (انظر الفردباتْ مادة (سخر) صـ YYV).
 (0) في (ج-) إمجاع المفسرين وأهل اللغة.


(^) من (ج-، هـ).

(r|(آ) بي ب، جـ، هـ) البخز.
(६ ( ) ساتطة من (ب؛ ج-).
(1 (1) انظر لسـان العرب مادة (إصوبه. .

( ' ا ) فئ (ج-) نأراداه.


 .

(19) من به، جـ

(Y7) في (ب) أبزین .

. (Y) ( C (






 قال قتادة(•): بضر في الجسدوعذاب في المال. وقال السدي : النصب ما أنصب الجسد والعذاب أهلك المال




(Y) في (ج-) أعطينا له.

(0) الزلفة والزلفـى المنزلة والمظوة. انظر المفردات مادة (زلف) صـ \& Yـ.
(1) مآب : أي مصير قاله تتادة . انظر جامع البيان I• / o/r .















$$
\begin{aligned}
& \text { (19) من (ب، ده هـ) هـ) } \\
& \text { (17) في (أ، ب، جـ، د) فيها }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. من (V) } \\
& \text { ( ) }
\end{aligned}
$$








 رجاع إلى ما يحب الله(1r)من طاعته قولة(1):):

> (1) من (ب).
:(Y) ما بين المعقوفين ساتط من (Y) (Y)
 وابر: جرير عن الحـسن.



$$
\begin{aligned}
& \text { (^) في (أ، ب، د، هـ) نضرب. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { ( } \rightarrow \text { ( } \rightarrow \text { ) }  \tag{1}\\
& \text { (') } \\
& \text { ( }{ }^{(1)} \text { ( }
\end{align*}
$$















> الُزهن مثل ذلك. اهــ (انظز هامش أبي داود \&/717) آ.
; ; Y) في (ج-) قوله.
(د) ( ( $)$
( ) (ب) (1!)

#   



 (1) ابن كثير هو عبد اله بن كثير الداري المكي أبو معبد التارى، احد الألمة صدون من السادسة مات سنة عثرين ومائة هجرية (التقريب ( ( $5 \mathrm{r} / \mathrm{l}$
(Y) قرأ ابن كير (عبلنا) بغير ألف على التوحيد والمراد الجنس، أو الخليل وإبراهيم بلى أو عطف بيان، وانقه ابن محيصن. والباتون


(Y) في (ج-) واحد.

$$
\text { (\}) في (د) إلى وجه. }
$$

(0) في (ب، جـ) النكرمة.

(Y) من (Y)















































 بتصرف.









=










 إسحاق، وهو صغير فبل أن يولد له؟ هذا لا يكون، لأنه بناقض البشارة المتقدمة . وهناك ما روى من أن عمر بن عبد اللعزيز الخليفة الأموي، سال رجلاً من علماء اليهرد، كان فد أملم وحسن إسلامه : أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ نقال إسماعيل واللّه يا امير المئمنين





 يجب عليلف أن تفعل شيناّ لأجل محبة الله، فأجاب إبراهيم : هاهو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله فكلم الله حينئذ إبراهبم قائلا هxخذ ابنك بكرك واصعد الجبل لتقدمه بذبيحة، فكيف يكون إسحاق البكر، وهو لما ولد كان إسماعيل ابن سبع سنين. محمد

 ثم أليس في شعائر الحم عند المسلمين كثبر من الأدلة على أن الحادث أنما كان في مكة وليس في فلسـطين؟ وأنه مع إسماعيل ـ وليس









 الدعاء إنما يراد به إسماعيل .
 الوسيط في تفسير القرآن المجيذ/ جr










 ذلك المرجع فقال :



(r) الظر جا (Y) (ध) في (
(0) (0) من (أ، د) .

(V) الظر المرزاجع السابقة. (1) في (ه) (ه) والمفـسرون :










(1ヶ)
(1\&)

## 

 (申)جنات عدن مفتحة لهم الأبوابه) قال الفراء: المعنى مفتحة لهم أبوابها، والعرب تجعل الألف واللام خلفاًمن الإضافة) (1)





 نفاد وما أكل من ثمارها خلفِ مكانه مثله، وما أكل من حيوانها وطيرها(1) عاد مكانانه حياّ(9) .





 غساق فليذوقوه(18)، أي يقال لهم في ذلك اليوم: هذا ميمبم وغساق فليذوقوه، [وعادت الككناية إلى أحدهما اكتفاء بهع عن


لانهن في حال الصبا يلعبن بالتراب معاً . انظر المفردات في غريب القرآن مادة (ترب).
(0) في (ب، ج-) وذكرنا.



(11) من (جـ، هـ).
(د) ( ( 1 )





$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر معاني القرآن للفراء }
\end{aligned}
$$



 الأول، والشكل المثل ويريد ضرباً من العذاب على شكل الحميم والغساق في الكراهة : قال المفسزون : هو

 القطيع من الناس وجمعه أفواج. والمقتجم الداخل في الشُيء رمياً بنفسه فيه(9) .



 يفولون لهم (r)
 عذابهم عذابا آخر ولفي النار فـا
(1) سورة التوبة/ جزء من الآبة رتم عץ.
(r) في (ج-) علِيه.
(Y)ما بين المعقوفين (سن ب، د).




(0) في (ب، هـ) وهو.








.

 (II) (II) (IV)
(I!) (د) من.

(10) ساتطة من (د).

## 



ثال الكلبي : ثم ينظُرون في النار(1) فلا يرون من كان يخالفهم معهم، وهم المؤمنون . فعند ذلك قالوا : ولوما








(1) في (د) ولا .






$$
\begin{align*}
& \text { في (د) كروا وفي (هـ) ذكر } \tag{£}
\end{align*}
$$





> والكـساني وأبو جعفر وخلفـ، والباتون بكــرها.

(V) في (Y) جـ، هـ، هـ) ليعادل
 (9)



( (Y (Y) (

(أ)
(10) في (أ) ورب.

 .










(1) (أبو منصور البعدادي هو الصدر الانبل اللُئيس القدوة أبو منصور عبد الملك بن محمد بن يوسف اللعدادي سبط الإمام أبي الـمالمين

 تقريب التتريب (Y)
(0) من (ج)
(\&) في (هـ) ابن.
 مادة (ضمر) .


(9)


(lq) انظر معناني القرآن للفراء ( 1 (


$$
\begin{aligned}
& \text { (د) (Y•) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } 1 \text { ) ( } 1 \text { ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (د) (10) } \\
& \text { ( } \rightarrow \text { (Y£) } \\
& \text { (IT) (IV) }
\end{aligned}
$$

湲






 أَلْمُمَهِيِنِ




 وأتباءه وهوتوله:
(1) (1) سـافطة من (ه)
V| V (Y) لسورة (يس) آية
(艹) ما بين المعقوفين سـاتط من (هـ).
(£ ) ساتطة من (هـ).
(A) اختلف في (قال فالحق) فعاصم وحمزة وخلف على الابتداء ولأملان خبره أو مني أو تسم أو يمين، أو على الخبرية أي أن الحتى أو

 حذف منه حرف القَــم فانتصب ولأملان جوابِ القــم ويكون قوله : والـحت أقول معترضآ أو على الإغراء أي الزموا الحت والثاني


(11) في ( 11 (
(IY) (Y)


$$
\begin{align*}
& \text { في (ب، جـ، د، هـ) فالحت } \tag{9}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) في (ج) الـحانظ. } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( (I) (V) }
\end{aligned}
$$






 البخـاري(")

 (الموت(10)، وقال الحسن: : ابن آدم عند إلموت بأتيك الـخبر اليقين (17).)

(1) في (جـ) الـدي .
(V) ني (د) أنا.




$$
\text { وأحكامهم حذيث رقم } 4 \text { ط ط الحلبي }
$$

(11) ني (هـ) يا أنتم.


(IE) في (هـ) أظهر .











 الدنيا. هألا له الدين الخالصه يعني أن الدين الخالص من الشّرك هو له تعالى (IV) وما سواه من الأديان، فليس بدين الله الذي أمر به.












 , نَزْ国

 (1) في (ب) فال.
( ${ }^{(r)}$


( ) ( ) ساتطة من (ه) ( )
(0) في (ج (ج) إلا لنا ليشئفعرا.

. ( ( ( ( )
(^) في (ب، جـ، د) وهي , وفي (هـ) وهم .
(9) ساتطة من (هـ).
(’’) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).
(11) في (هـ) الدنيا.
(IY) (IY) ساتطة من (هـ) (IY)




$$
\begin{aligned}
& \text { (17) في (1) لو. } \\
& \text { (IV) } \\
& \text {. ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( } \\
& \text { (YI) } \\
& \text { (YY) }
\end{aligned}
$$

 الليل [في النهار] ${ }^{\text {الثي }}$













> (1) من (ه).


(•ا) تي (هـ) في .

(r) ساتطة من (ج) .
(11) في (د) تال الزجاج والفراء.

(0) في (ج-) على.



 (Y) (Y) . (YY)


$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } \\
& \text { (T) ما بين المعقوفين سافط عن (ب) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (10) } \tag{9}
\end{align*}
$$

## 

قوله|(1)

 لعباده المؤمنين(1) أن يكفروا(). وهذا طريق من قال بالتخصيص في هذه الآية(A) . ومن أجزاها على العموم قال إل


 تفسيزه (1Y) توله (1)





(1) في (ب) أي تَدره المئمنين. .
(1) من (بَ، جـ، د).

(r)
(r) من (ج-).










(I§) عتبه بن ربيعة بن عبد شـهس قتل كافرآ يوم بدذ. انظر نسبـ قريش loy .
(10) ساتطة من (10) هـ هـ) .
(IV) (Y) (ب، جـ، د، هـ) رابجع عبادة الأونان.
(17) (

(19) ساتطة من (هـ) ( 19 (


(YY)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$











(1) في (2) أمن .
() () (\%)
(1)
(0) من (ب).
.
(1) اختلف في (أمن هى) نانفع وابن كير وحمزة بتخفيف الميم على أنها موصولة دخلت عليها مهزة الاستفهام التقريري ، ويقدر معادل دل





 (9)




(ir) في (ه) نا.
(Ir) محمد بن إدريس الثـامي السرخـي توفي سنة rir هـ (انظر العبر lov/r) .

 وصاحب أدب وشهر وانخبار ومعرنة بائم الناس وقال الخطبب: كان ثنة عالماَ بالسير وأبام الناس وله تصانيف كيرة. انظر تهنيب
الكهذـيب V/ ع ع \& ـ ه • ع .
(17)




 يعلمون) ذلك؟ جإنما يتذكر أولو الالباتب) إنما يتعظ ذوو العقول من المؤمنين، فأما الجاهل الكافر فانْه لا يتعظ قلَ
元 Cact

ؤل







( ) (

 بلري فتل مع علي بصفين سنة سيع ونلاتين هجرية (انظر تتريب التهذيب ب/ ب/٪) .





(د) (1")

$$
\begin{aligned}
& \text { (17) ما بين ألمعقوفين ساتط من (مه) . } \\
& \text { (I) (iv) }
\end{aligned}
$$


(19)' في (ج-) قال كفار قريس لكنبي .


(د) (IY)
(1) في (د) فلما.









(A) (A)
 (\%)


 عطاء عن ابن عباس إن أبا بكر الصديت(r) رضي الشا عنه آمن بالني



|  | (1) |
| :---: | :---: |
|  | ( ${ }^{\text {( }}$ ( ( |
| (18) | ( $\rightarrow$ ( ${ }_{\text {( }}$ |
| (19) | () (\%) |
| (17) | (0) |
| ( $)$ ( 0 (V) | (7) |
| (1) | (V) |
| (19)(19) في (1) | 000 |
| ( الظر) | (9) (9) |
| (ri) | (د) |
|  | (11) |
| $(\rightarrow)$ (TY) | () () (1) |

 والفضل،، ثم ذكر من سبقت له（（r）من اللّ الشُقاوة فقال：

 يَ人⿵⿰丿⿺⿻⿻一㇂㇒丶⿱一口心国

 النبي





 تفكر لذوي العقول يذكرون به مالهم فيهنمن الدلالذ على توحيد اله وقدرته ．وقوله（1v）：
 مُبِنٍ



|  |  | （1）（1） |
| :---: | :---: | :---: |
| （ ）（ ）（1） |  | （Y） |
| Yo／s إنظر（1） | ！ | （\％） |
| （IY） |  | （\％） |
| （1Y） |  | （0）（\％）ساتطة من（ه）（\％）وني（） |
|  | ．Vo／\＆ | （1）（1）انظر أبباب النز（ه） |
| \％（10） |  | （V）（V） |
| \％（17） |  | （（）（）ما بين المعقوفين（\％） |
| （IV） |  | （9）${ }^{\text {（1）}}$ |








(د) (1)
. ( ${ }^{\text {( }) \text { ( }}$ (Y)


 ص صvar.
(7) سـاتطة من (ب) جـ، ده هـ هـ)
.( (د) (V)









(II) سـاتطة من (ب) (IY)
. (د) (IY) (I ) ساتطة من (I)


(10) القـسوة: غلظة القلب وأصله من حجر تاس والممقامـاة معالجة ذلك. انظر المفردات مادة (قسى) ص ع • ع .
(11) من (ب) (17) جـ)
(IV)




 الوسيط في تفسر القرآن الججد/ج/r/r

 (قوله تعالى)









(1) ني أ، هـ توله.
(Y) ساقطة من (د) .
(V) في (هـ) تحلبث

$$
\text { ( }-(1)
$$

(9) (9) في (9)

ومائتِن من الهجرةَ رخمه الW (انظر العبر ب/ 1 • 1).

 (1Y)
(r) تحاتت أي تساقطت: انظر النهاية لابن الأثير
(! (!) في (هـ) تتحات.




(2) (19)

$$
\begin{aligned}
& \text { (D) (YY) } \\
& \text { من (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (ب) (IV) من (IV) }
\end{aligned}
$$





 كتتم تعملون. .
 (1)





 الحسن بن أحمد العدل، أنا محمد بن الفضل بن محمد السلمي نا محمدبن حمدونبن خالدن (10)، نا (أبو هارون
(1) (1) في (د) وتطكان وفي (مـ) نتطمئن .



(0)




(9) (1) في (1) يقون.
(()) (1)
(11) ساتطة من (ب).
(YY) في (د) الحِياة.



$$
\begin{aligned}
& \text { (r) } \\
& \text { (1民) في ( }
\end{aligned}
$$

إسماعيل بن محمد، نا أبو صالح) (1) نا مُعاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس : „غير ذي عوج"، قالل: غير مخلوق (r)


## لَا لَعِلمُونَ















(1) في (ج-) أبو هارون إسماعيل بن محمد بن صـالح .

(rol)



(0) في (ب) تعالى .
(7) في (د) شُريكا.




(1") في (1)
( (IV) ( ساتطة من (IV)
(11) في (1) (1) جـ، د) يستحق وفي (هـ) ولا يستخقّه.

قال : نعم ليكر رن عليكم حتى تؤدوا|(1) إلى كل ذي حق حقه . قال الزبير : والل إن الأمر لشديل(r) قوله(r) :

 أَلْحُتِبِنِينَ

 عمد





## 




(1) في (د، هـ) تردوا .



البيان ع Y/ . .
(r) من (ب، جـ).

(0) في (أل، ب، د، هـ هـ (1) لما .




$$
\begin{aligned}
& \text { (9) انظر معالم التنزيل (9/ (9) } \\
& \text { (1) (1) (V) } \\
& \text { ( } \\
& \text { • (V) } \\
& \text {. (II) (II) } \\
& \text { (1) (1) (1) (1) }
\end{aligned}
$$







## 

 (1) يَرَحِ







(1) في (ج-) وكفاهم.



(17) سـاتطة من (هـ) وفي (د) أحد
(IV) في (ج-) به.
(i人) في (أ، جـ، د، هـ هـ) الضر
(19) في (با (19) جا (19) خيرآ وصحة.

(Y) من (أ) وفي (ج-) أحد .
(Y ) نـاتطة من (أ) وفي (ب) وغيبره:
(بّب) في ب الاستحقاق.
. $\{7 \mathrm{~V} / \varepsilon$

( 1 ( ) من (
(1)
(II) في (\$-) يقرون
(Y)


(10) في (ب) (1) د) أويلاء.

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) في (ج-) وهي الأصنام } \\
& \text { (7) في (د) أما تخاف. } \\
& \text { (V) } \\
& \text { ( }-(\mathrm{T})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) في (ج) }
\end{aligned}
$$


 وما بعد هذا مفسر فيما سبق إلى قوله:

















(0) من (ج ).
(I\&) انظر (I) (I)
(010) في (هـ) يعود




(19) ساتطة من (ج).
(1^) في (ب، جـ، د) معناه.
(IV) في (ب، هـ) وتوله.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (9) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. (د) (IY) } \\
& \text { ( ( Y ) ساقطة من (د، هـ) وفي (ب) إحلـيها . }
\end{aligned}
$$

أجحل مسمى بإلى إتضاء الأجل . قال سعيد بن جبير : يقبض أنفس الأحياء والأموات فيمنسك أنفسن الأموات ويرل أنفس الأحياء فلا يغلط (1)








 يَتْتَبْشُوْنَ






(V) من (جـ، د).
(1) انظر جامع البـان V/Y
(Y) في (ب) تتوفى .
 (
(9) في (أ) ولوا.


 (Ir) سورة البقرة/ آبة رقم (IY)

 (IT) (IT) ساقطة من (هـ)


(YI)
(19) في (أ) أبو عيد.

لا


 بهم في الآخرة(V). والمعنى أنهم كانوا يتقربون إلى الله بعبادة الأصنام، فلما عوقبوا عليه| (^)بدا لهم من الله ما لم

 به توله(1):

## 






$\qquad$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (د) والتي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. (r) }
\end{aligned}
$$

( ( ) مكة: بيت الشّ الحرام وقال الشثرفي : روي أن مكة اسمم القرية ومكة مغزى. وقال آخرون بمكة موضع البيت . وما حول البيت مكة.
 (O) في (د) فرح بذلك كفار مكة حين.
(1) عند تفنيره لقوله تعالى : هفاطر السموات والأرضه الأية ؟1 من سورة الأنعام : وباتي الأية مفسر في الأية
 أخبرنا اله تعالى أن الكافر يوم القيامة لو ملك الدنيا

$$
\begin{aligned}
& \text { أنهم خالدون في النار (الوسيط } \\
& \text { (V) انظر معالم التنزيل (V / }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {-(1६) } \\
& \text { (10) من (ب) (ب) ج (19) } \\
& \text { (IT) ماتطّ من (با) جـ، د، د، هـ). } \\
& \text {. (IV) (هـ) والأنعام (IV) }
\end{aligned}
$$

(^) من (جـ، د) (
(9)

(II) (د) ني (II)
(IY) في (أ، بّ، جـ، هـ) كلما .









لمن يُشاء)(! (!) ويقتر علي من يشاءء. قولد

كِ

 تَتْعُرُوبِ







> (1) سـاتطة من (هـ).
 . $2 r / \%$


(0) في (د) هو (1)

(V) (II) (V)

( ) ( ) في (أ، جـ، هـ هـ) وهو.

 عبد العزيز، أنا القاسمب بن سلام، حجاب علي بـن جريح، حدنـي

 وإراقة الدماء. بغفر الذنوب جميعا"ه وعد بغفران الذنوب وإن كثرت. أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم النصراباذي،




 .
(Y) في (أ) أبو القاسم الزجأج. وأبو القاسم السراج هو عبد الرحمن بن محمد بـن عبد الله القرشي النيسابوري الفقيه توفى سنة
( (شُنرات الذهب
(\%)

(0) (0) سانطة من (1)

(V) أخرجه البخاري في صـيحه كتاب التفسير تفسير سورة الزمر ومسلم كتاب الإيمان باب كون الإسلام بهلم ما قبله وجامع البيان
(^) (أسرنوا: السرف تجاوز الحد في كل فسل يفعله الإنسان وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر (المفردات في غريب القرآن مادة سرف ص (YT)، rrre



(II) في (1 ( 1 (
(IY) في (IY)
( (') (Ir)



(10) وفي (د) يقول.

(IV)
( $\rightarrow$ ( A ( $)$


حشيش العدل نا (1) أبو حامل محمد بن هارون الحضرمي(") . نا محمد بن منصور (") نا حجاج بن مححمد، نا لهيعة عن أبي قبيل (1) قال (0) : سمعت أبا عبد ألرحمن المقري يقول: حدثني أبو عبد الله الجبلاني أنه سمع ثو






 ها
=

$$
\begin{aligned}
& \text { القرآن باب ومن سورة الزمر } \\
& \text { (1) في (د) انبا }
\end{aligned}
$$

 . (roq، ron/r





(ا) (V)
 كتاب التفسير تفـير سورة غافر .
(9) (9) ساتطة من (هـ) (
(د) ( 1 ( ${ }^{(1)}$
(II) في (1) (1) أخلصوا.
(IY) في ( (
(Ir) انظر جامع الميان (IT)
 (10) في (10) قالـ

 أدركه إعباء عن تدارك ما فرط منه (المفرذات مادة (خسر) ص ص11^)




 الجنة (0) وهذا معنى قول ابن الأعرابي (1) في قرب الله من الجنة وقال الزجاج: أي فرطت في الطريق الذي هو طريق
 الذي يؤدي إلى (9) رضا الله عز وجل("1). والمفسرون ذكروا هذه المعاني، فقال عطاء عن ابن عباس : ضيعت في






## 






|  |  |
| :---: | :---: |
|  | (1) (1) |
|  |  |
|  |  |
|  | (\%) |
|  | (\%) |
| (T) (T) |  |
|  | (انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج ورفة |
|  | () (1) |
|  | (9) |
|  | .(1) |
|  |  |
| (ب) (\%) | (1Y) (1) (1) |
| (1^) | (1Y) |
| (19) (19) في (\%) و. | (18) (1) في الأصل والمؤمنين والأنضل وبالمؤمنين لأن إلعادة العالمل (حرفـ الجم) أبلغ . |
| (r) | (10) |
| ( ) (Y) | (17) (17) |

فقال: هم الذين يقولون: الأشياء إلينا إن شُننا فعلنا وإن شئنا لم نفعل (1)، وباقي الآية مفسر في هذه السبورة(Y)


 العذاب وهولا هم يحزنوني لأنهم زضوا بالثواب.

## 

壁




| (1) انظر زاد المسير 19r/V . |
| :---: |
| (Y) |
| (Y) |
|  |
| (0) انظر (\%) |
| (1) (1) (1) |
| (V) |













 مذا الحد نزل بها القرآن . وقال آخزون فكل هذه الألفاظظ عربية صرفة ولكُن لغة العرب متسعة جداً ولا يبعد أن تحفى على الأكابر الجلة وقدّخفي على ابن عبابر|

قالل ابن عباس(") ومقاتل: يريد مفاتِح السموات والأرض بالرزة والرحمة(")، ومو قول قتادة(٪) وقال الليث:
= وقال أبو المعالي عززبز بن عبد الدلك: إنما وجدت مذه الالفاط في لنة العرب لانها أوسع اللثات وأكرها ألفاظة ويجوز أن يكونوا سبقوا إلى هذه الالفاظ وذمب آخرون اللى وتوعه فبه. وأجابوا عن ترله نعالى وغرْانَا عربياه بان الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كرنه عريبا























 وأي فصاحة أبلغ من أن لا يوجد غيره مثله انتهى .









المقلاد الخزابة ومقاليد [السموات والأرضن] "، خزائنها (r)، وهو قول الضحاك .




 أثركت ليحبطن عملك (11)




$$
\begin{aligned}
& \text { (0) نـاتطة من (ج ) . } \\
& \text { (7) (1) في إنا (1) } \\
& \text { (1) في (ج-) الارض والسماوات } \\
& \text {. \&VE/\& انظر نتع القدير (Y) }
\end{aligned}
$$







(") ساتطة من (ب، هـ).


 (انظر المفردات مادة حبط ص 7‘ْ1). .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (IY) } \\
& \text { (د) (IT) }
\end{aligned}
$$

 ثال : (أنبهذا الحدبث أنتم مدمنون) تال الثنـاغر :
إدهان والتلة والهاع الحزم والقوة خير من الـ


(IT)
(IV) (






ِيْعَوْوَ
ولومـا قدروا اله حق قـدرهه أي(1) ما عـظموه؛ إذ عبـلوا غيره، وأمـروا النبي





 أيمانكم \$ (^) الي ما (9) كانت لكم عليه قدرة، وليس الملك لليمين دون الشُمال وسائر الجسل('(1)" ثم نزه نفسه عن



 عن رسول الل هِ

(د) (V)
( 1 ( 1 ( النساء: آية

ATVE/r انظر معاني القرآن للاخخفّ (1) (1)
(II) ماتطة من (ب، د) (I)
(أ) (IV)
(1) من (ج)
(Y) في (Y) (Y)
(r) في (Y) (Y) عظها
(0) في (د) وكذلك.

(د) (I\&)
(17) (17) عمر بن محمد بن زيد بن عبد اللّ بن عمر بن الخطاب نزيل عسفلان وثفه ابن سعد وأحمد وابن معين والعجلي وأبو داود وقال النسائي

(19) في (ال، جـ، د، هـ) الني .


 الوسبط في نفسبر المرآن المجبد/ جr/م^r

V سورة الزمز/ الآيتان: V1
سعيد بن جبير وعطاء عن ابن عباس (1)" وقال مقاتل والكسدي والكلبي : هو جبريسل (r) ومبّكائيـل وإسرافيـل وملا المـوت(ب)




 أني عالم بفعلهم لا أحتأج اللى كاتب(1(1):ولا ثـاهل (IT) قوله(T) :
度
獣
 على إنر بعض، واحدتها زمرة .

 "الأملأن جههنم منك


 معيد بن جبير 0/ 0 /
(0) في (0) نع (1)
(1) في (أ، جـ، هُ هـ) الأرضي
(18) في (\$ه) جماعة
(10) ما
( (17) ساقطة من (ه) (1V)

(Y) في (هـ) جبرئيل.









##  (1) فـ0

قوله(1) (')
 وتال الزجاج (1) : القول عندي أن الجواب محذوف على تقدير حتى إذا جاءوها وكانت هذه الأشباء التي ذكرت







 أهل (") الجنة يقولون ذلك شكرآ له على إنجاز وعده حين تم وعد الله لهم.

> (1) في (د) تول.
(
(r)




(V) (V)

(د) (17) من (1 (1)
( ( ) ( 1 (
(1) (1)

- في (IV)


. (د) (19) (19) (
(Ir) في (آ، جـ، مـ) بعضهم.
(r•) في (د، جـ) دخل.
(Tr) اتظر معالم التنزيل \&/99.
(Y1) في الأصل: الموحلون، والصواب: الموحدين، لانها في مفام المفعول به المنصوب بالياء.

$\varepsilon \varepsilon$
とฯ
\&
- 

01
^ع - VA : الآيات V
الآلات: 9 - 11
99 _ 10 الآلات
الآيات:
تنسير سورة النحل
11
الآيات: 17_17
r، الآ الآيتان:
الآيات:
A_r الآلات الآ
الآيات:
الآلآيات: 14
الآيات:
1r_18: 19
الآلات :
الآيات:
الآلاتات: •
تفسير سورة إبراهيم
عr_ro: الآلات
الآيات

الآلات : 9
0._ ع 0 : الآيات

الآية: $1 \times$
09_01: PA
الآيات: 19 ـ 19 بr
ra_r ra
الآلات:

الآيات:
Vع_VI: الآلات
الآيات : الات
VY، $V 0$ : الآيتان:
الآيات:
A•-VV : Vo
الآية: ع ع
ه
الآيات: ع
ت تفسير سورة الحجر

| الآية: 19 الآيا | rA | الآيات: 1 - |
| :---: | :---: | :---: |
| الآيات: | rq | الآيات: |
| الآية | $\varepsilon$ ¢ | الآليات: 19 10 |
| الآلات | \&1 | الآلات: |
| الآلات: | \&r | الآبات: |





| rA． | الآيات： | $r \& 1$ | الآيات： 1 ¢ ¢ ع ع |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| rAl | الآيات： | r¢r | الآيات： 0 ¢ 0 － 0 ， |
| rat | الآيات： | そを | الآيات： |
| rar | الآيات： | 「とを | الآيات： |
| r＾E | الآيات：． | r¢o | الآيات： |
| reo | ． | $r$ ¢ | الآيات： |
| 「ヘ7 | الآيات ： | r\＆＾ | الآيات：Vع |
| rav | الآيات： 91 ـ | r®q | الآيات：VV＿ |
|  | تفسير سورة القصص |  | الإلا |
| r19 | الآيات： | ro． | الآيات： 1 － |
| r9． | الآيات | rol | الآليات |
| rar | الآيات： | ror | الآيات： |
| rar |  | ror | الآيات： |
| M4E | الآلات ： | ros | الآلات： |
| r40 | الآلآات | roo | الآيات： |
| rqv | الآلاتات | rot | الآلات： |
| 54A | الآيات ： | rov | الآيات：1170＿110 |
| ¢49 | الآلات | ron | الآيات： |
| \＆•• | الآلات： | roq | الآيات： |
| $\varepsilon \cdot 1$ | الآيات： 7 ¢ 7 ¢ | r7． | الآيات： 17 ¢ 17 － |
| $\varepsilon \cdot Y$ | الآيات： | Y7 | الآيات：170 170 |
| \＆．r | الآيتان： | r7y | الآيات：194－ 1 ¢ |
| $\varepsilon \cdot \varepsilon$ | الآيات： | r＊ | الآلات： |
| \＆•0 | الآيات： | ケาร | الآيات： |
| $\varepsilon \rightarrow 7$ | الآيات： | r7o | الآيات： |
| $\varepsilon \bullet v$ | الآيات：${ }^{\text {الآت }}$ |  | تفسير سورة النمل |
| \＆＊ヘ | الآيات： | r7a |  |
| $\varepsilon \cdot 9$ | الآيتان： | r79 | الآلات： 11 |
| §1． | الآلآنان ： | rv． |  |
| \＆1 | الآيات： | rvr | M1، الآلآن： |
|  | تفسير سورة العنكبوت | rve | الآيات ： |
| E1Y | الآيات： | rvi | الآيات： |
| \＆1ヶ | الآيات： | rvv |  |
| そ1を | الآيتان： | rva | الآلات ： |

الآيات：تفسير سورة السجدة！
「＿1：ミ17
الآيات：

الآيات：

الآيات ：Y ـ
1V＿10：ع19
الآيات ：

そr＿\＆الآيات ：
YA＿Y ：الآيات ：عY｜

Y．، YQ：الآيتان EYY
EV ، الآيتان：
تفسير سورة الأحزابك
EYץ
or ـ الآيات ：الآ
الآيات ：
الآيات：
الآيات： 79 ＿ 7 ，
تفسنير سورة الروم
EYV
الآيات :
£Y＾
الآية：
そケq

ぞ1
الآيات ：YO＿Y
الآلآت ：YQ＿
الآيات ：
الآيات ：نrب ـ • ع

\＆
الآيات：
الآيات：\＆
الآلايات：

## تفسير سورة لقمان

\＆$\varepsilon$.
الآيات： 11
TY＿oV ：الآيات $\quad$ \＆
الآلآت ：الات
79＿ 7 ィ الآيات ：
Y7＿Y．الآيات
Vr＿V•：الآيات ع
を $\varepsilon 7$
الآيات：Y
تفسير سوزة نبب！
． 1 ＿ 1 ：الآيات

الآيتان：الب،
الآيتان ：سץ، ع

تفسير سورة الصافات
orl
ory

## orr

oys
oyo
OY7
OYV
orn
orq
orl
ory
or\＆
oro
تفسير سورةصَ
orA
orq $0 \varepsilon$ ．

تفسير سورة صَ
\＆．

تفسير سورة الزمر
\｛ AV
\｛ヘヘ
\｛ヘя
\＆9．
\＆91
\＆q
〔9を
を90
\＆97
〔qV
を9入
£99

｜الآيات：｜VY＿
الآيات：1 ـ
الآيات：11 19
الآيات：
الآيات：

الآيات：
الآيات：
الآيات：
الآيات：
الآيات：
الآيات：זץ1
$0 \cdot$.
0.1

$$
\text { ب•0 الآيات: } 1
$$

عـ الآيات: ع

0．0 0

Y．＿ $1 V$ ：الآيات $0 . V$

YQ＿YV：الآيات
الآيات：• •＿ـr
0.9

を・＿

011

01،00 018
الآلآت ：
012
الآيات：
V• ـ الآيات：
010
017
الآيات：

الآيات：1 ــ ع
الآيتان： 0 ، 7 الآات
$01 V$
011
019
or．

الآيات：
الآيات：•1＿
الآية：عا
الآيات：10－الآ
الآيتان：19، 10
الآيات：• •
الآيات：Y
الآيات ：YA＿ـ
الآيات：\＆
الآيات：• ع＿ع ع ع
الآيات：\＆
الآبات： 01
تفسير سورة ناطر
الآيات：
｜الآبات：ع
الآيات：
الآيات： 19 ـ
الآيات：البا
الآيات：
عY＿rq：
الآيات：
تفسير سورة يّس
الآيات：

الآيات：
الآيات：
الآيات ：الr
الآيات ：

الآيات：
الآيات：
الآيات：V．
الآيات ：Vv＿
الآيات ：VA＿＿

| Ar | الآبات | OVI | الآية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\wedge \varepsilon$ | \& ¢ _ ¢ 0 : | ovr | الآية |
| 10 | or_ | ovr | الآلا |
|  | الآيات: | OVE | الآيات: 17 10 - 10 |
|  |  | ovo | الإيات: |
|  | 717 | OVT | الآيات: |
|  | الآيآت | ova | الآيات |
| $r$ | الآيات : | 0^. | الآيات: |
| pq\& | الآيات : | $0 \times 1$ | الآلات : |
| 90 | Vo، الآيتان: | QAY | الآلات: |


[^0]:    

[^1]:    

[^2]:    

[^3]:    
    ( انظر تفسير الرازي (Y)
    

[^4]:    (1) انظر تهذيب اللغة

[^5]:    (1) (1) مساتط من هـ
    (Y) فيما عدا هـ الكلام
    (r) في الني (r)
    ( ) (Y) في هـ أعطاهما

